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Chapter One: Introduction
Chapitre Premier: Introduction
Introduction
France has a long history of republican and democratic values, outlined in its
motto of “Liberté, Egalité et Fraternité.” Unfortunately, historically, these noble values
were not granted to all members of the French Republic. In the early 1900s, subjects
from French colonies across the globe converged at the French metropole, hoping to gain
equality from the focal point of the French Empire. At this time, French subjects did not
have the same rights as French citizens; they lacked simple civil liberties. Thus, these
individuals, hoping to gain rights, challenged these inequalities.
Many of these subjects became activists, fighting for equality amongst their
French comrades. These activists often turned to communism, which offered these
subjects equality in spite of differences in race and class. Another manner in which these
anti-colonial activists fought for equality was through their redefining of masculinity.
French society constantly demasculinized these subjects, through impossible expectations
and their own hierarchical system based on race. This constant disapproval by the French
led these activists to redefine their own masculinities in order to promote the social,
political and cultural change that they longed for. The negritude movement aimed to
establish political and social rights of colonial subjects through the reevaluation of all
cultures. They sought to give all cultures equal attention, an ideal expressed through the
publications and organizations of these activists. These negritude organizations included
trade unions such as the Union des Travailleurs Nègres (UTN), publication houses, such
as Présence Africaine, and social organizations, such as the Ligue de la Défense de la
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Race Nègre (LDRN). These organizations often published their own journals, as
described in further detail in later chapters.
The goal of this study is to analyze the paradoxical use of both masculine and
Marxist ideologies to advance the goals of the negritude movement in the 1930s. These
activists twisted the colonizers’ perceptions of subjects to advance their own goals, using
the structures of the Empire itself to reject assimilation. The theme of struggling against
assimilation is prevalent throughout the goals of the negritude movement, and thus this
study focuses on responses to assimilation. The negritude activists defined their own
masculinity to overcome this impossibility of assimilation, which also made communism
even more appealing, for it provided them a viable goal of acceptance amongst their
peers. This analysis explores the intersection of masculinity and Marxism within the
activism of the negritude movement during the 1930s. I support this analysis with a
variety of both primary and secondary sources as well as masculinity, diasporic and
communist theories to examine this topic to its fullest extent, the details of which are
discussed in this chapter. Scholars eagerly study the French Third Republic, yet few
focus on these minority movements and fewer still place negritude in the greater
framework of black Marxism or black masculinities.

Assimilation and Revolution
The concept of French assimilation, and later, association, became a critical part
of the French mentality starting in the 1600s, when the concept was first mentioned in
royal edicts, giving those that converted to Catholicism the same rights as “natural
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Frenchmen.”1 The concept continued throughout the years, though it changed in many
respects. In regards to the French mentality of colonialism and their “subjects,”
assimilation became the expectation that colonial subjects convert to French culture at the
expense of their own native culture. Subjects, if they were to be accepted by French
society, were expected to speak French, be educated in the French manner and most of
all, “act” French.2 But, assimilation was more than these impossible expectations by the
French; it was also the belief in French superiority over other peoples and cultures,
namely the peoples from colonized cultures, cultures which the French deemed
“inferior.”
Assimilation grew from the French idea of universalism. Universalism, an idea as
old as the republic itself, arose from the French civil rights document “The Declaration of
the Rights of Man,” where the French people first outlined unalienable rights for all
French citizens.3 “The Declaration of the Rights of Man” was a progressive document
for the time, and became a basis for many other constitutional documents. Thus, due to
this document’s role in other constitutional works, the French saw themselves as the
defenders of universal human rights. The French desired to spread this idea to what they
perceived as their inferior peers. As a response, these colonial subjects propagated their
own moral ideas about the value of other civilizations and cultures. This desire to share
their moral superiority led to the creation and expansion of the French Empire and as a
result, assimilation.
1

Raymond F. Betts, Assimilation and Association in French Colonial Theory, 1890-1914
(New York: Columbia University Press, 1961), 12.
2
Betts, Assimilation and Association, 30-31.
3
Lawrence D. Kritzman, Brian J. Reilly, and M. B. DeBevoise, editors, The Columbia
History of Twentieth-Century French Thought, (New York: Columbia University Press,
2006), 345.
3

One way in which these activists expressed their frustration with assimilation was
with poetry. Léon-Grontan Damas, Aimé Césaire and Léopold Senghor were the most
famous of the poets during this time; thus, scholars have dubbed them the “fathers” of
negritude. Damas, originating from French Guiana, is particularly famous for his
struggle with assimilation, an issue complicated by his status as a man of mixed race.4
This conflict is particularly prevalent in his collection entitled Pigments, published in
1937. Damas articulates in the poem “Solde,” (see Appendix A) that « J’ai l’impression
d’être ridicule, » a sentiment repeated throughout the poem.5 Damas expresses, through
the narrator of the poem, this impossibility of assimilation and the destructive effect on
self-esteem produced by these impossible expectations, a feeling echoed throughout the
collection as a whole.
The negritude movement, defined loosely as the literary and ideological anticolonialism movement amongst black colonial subjects within France itself, saw its main
goal as a combat against assimilation.6 In an attempt to combat this racism many
activists of the negritude movement created organizations to advance their social and
political goals. The organizations created to advance the goals of the negritude
movement also expressed their frustration with assimilation, though the methods they
pursued were far different from those of the poets. Many organizations published
newspapers that members distributed throughout France and the colonies, particularly the
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Daniel Racine, Léon-Gontran Damas: L’Homme et L’oeuvre, (Paris: Présence
Africaine, 1983), 25.
5
Léon Damas, Pigments (Paris: Présence Africaine, 1972), 47.
6
Kritzman et al., editors, The Columbia History of Twentieth-Century French
Thought, 65.
4

African colonies due to their proximity.7 The articles published by these organizations
question both assimilation and the previously accepted ideals of Empire. The most
famous of these publications was Le Cri Des Nègres, an organ of the LDRN, an
organization funded in part by the Communist Party.8 Both the LDRN and its supporting
paper were founded in 1927, and both the organization and its publications steadily grew
throughout the 1930s. Most of the primary sources discussed in this research involve the
LDRN, for they are the best-documented group from the negritude movement. The
LDRN is distinct within the negritude movement due to the divisions within the group
itself, the politics of which are described in later chapters. Due to these divisions, many
groups split from the LDRN, creating their own groups with slightly different focuses,
such as the UTN, a group specifically for workers, not intellectuals.
The cultural superiority complex of white Frenchmen affected relations between
organization members, particularly male members, who attempted to affirm their own
masculinities amongst each other. In this paper, I use the plural term “masculinities” to
reiterate the different aspects of colonial masculinity, a distinction explored in later
chapters. Since the average Frenchman viewed all colonial subjects as inferior, male
subjects redefined their own form of masculinity both individually and collectively, and
sought company within organizations that reconfirmed this view of masculinity and
equality of all peoples and cultures. The Communist Party also offered these subjects a
then radical view of equality of all peoples, an allure that will be discussed in later
chapters.

7

Gary Wilder, The French Imperial Nation-State: Négritude and Colonial Humanism
between the Two World Wars, (Chicago: University of Chicago Press, 2005), 180.
8
Wilder, The French Imperial Nation-State, 180.
5

The First World War brought thousands of colonial subjects to France as soldiers,
most originating from the African colonies.9 This was the first time that Africans and
members of the African diaspora lived in France in such large numbers.10 Many of these
soldiers remained in France after the war and, in turn, became involved in political and
social activism already present within the metropole. These African activists often
exchanged ideas with other minorities, such as Indochinese subjects and African
Americans.11 These activists joined the influx of black migrants from throughout the
world that converged in Paris. In the 1920s, Paris was the black capital of the world – it
was an iconic beacon for jazz and a Mecca for African Americans, particularly those
influential in the Harlem Renaissance, such as Langston Hughes.12 These activists
brought with them ideas of black culture and celebration of all cultures – an ideal
contrary to assimilation, the previously accepted French expectation of subjects.
African Americans gained a newfound sense of pride in wake of the Harlem
Renaissance when black cultures, often depicted through poetry or art, finally received
the attention they deserved. In many instances, artists who gained their fame in Harlem
began in France, where they learned how to paint in respected art schools, an opportunity
denied to them in America.13 Paris appealed to these artists not only due to the artistic
reputation of the “City of Light,” but also the popular rumors that France was a
“colorless” society. In spite of France’s seemingly inclusionary policies (and lack of
9

Gregory Mann, Native Sons: West African Veterans and France in the Twentieth
Century (Durham: Duke University Press, 2006), 16-17.
10
Christopher Miller, Nationalists and Nomads: Essays on Francophone African
Literature and Culture, (Chicago: University Of Chicago Press, 1998), 17.
11
Miller, Nationalists and Nomads, 10.
12
Tyler Stovall, Paris Noir: African Americans in the City of Light (Boston, Mass.:
Houghton Mifflin, 1996), 83.
13
Stovall, Paris Noir, 34-37.
6

segregation), the French Empire closely held its prejudices against darker races, a
prejudice reflected in the rights denied to subjects.
Certain rights applied only to French citizens, not subjects. Colonial subjects
lacked basic essential civil liberties such as freedom of the press, religion, association,
assembly and, most importantly, voting rights.14 This lack of political representation and
social equality prompted the negritude movement. Negritude, however, was not only a
response to these social and political inequalities but also a cultural response to
assimilation. These activists rejected the idea that white culture was superior, instead
arguing that all civilizations were on equal ground, including French and African
civilizations. This challenge to assimilation both drove the movement to redefine
masculinity and propelled it towards the ideals of communism. These connections
between masculinity and communism are explained in later chapters, as well as my
analysis of the negritude movement through this unique lens.
As Christopher Miller describes in his book, Nationalists and Nomads, Paris was
ironically the perfect place for this activism because it was freer than the colonies, yet
still a part of the Empire itself.15 Many educated subjects from the colonies sought to
continue their education in Paris. These educated individuals often met each other
through schools or in the poor housing districts where they resided. This space created
by these meetings, that is to say, this space of interaction among colonial subjects, Brent
Hayes Edwards coins as “intercolonialism.”16 This intercolonialism was an essential
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Wilder, The French Imperial Nation-State, 181.
Miller, Nationalists and Nomads, 10-11.
16
Brent Hayes Edwards, “Shadow of Shadows,” Positions: East Asia Culture Critique,
vol 11, no 1 (Spring 2003): 12-13, 18, accessed September 16, 2010, dio:
http://muse.jhu.edu/journals/positions/v011/11.1edwards.html.
15

7

aspect of negritude for it allowed these educated subjects to exchange ideas. For
example, Ho Chi Minh was known to interact often with other subjects regardless of
colonial origin, particularly other intellectuals, such as Aimé Césaire.17 These
interactions shaped the negritude movement itself, broadening the horizons of these
activists.

Theory: Diaspora
Diaspora is a key part of the negritude movement, thus diaspora theory play a
critical role in the conception of diaspora. In Imagined Communities, Benedict Anderson
creates his own theoretical frame by revising the definition of a nation, which he goes on
to define as “an imagined political community – and imagined as both inherently limited
and sovereign. It is imagined because the members of even the smallest nation will never
know most of their fellow-members, meet them, or even hear of them, yet in the minds of
each lives the image of their communion.”18 This can be applied to the community of the
African and African diaspora activists and students living in France in the period after
WWI. These activists and students created their own community through their common
motives and beliefs, particularly in regard to colonialism, though ideas of how to
implement their goals to spread these beliefs varied. Although Anderson’s book is rich
with usable theory, the examples of this theory do not vary, solely focusing on the
Americas, with brief mentions of colonies in Asia and Africa. In spite of this flaw,
however, this theory is easily applicable to the negritude movement due to the Panafrican
leanings, placing Africa at the center of political concerns, of the groups in question.
17
18

Edwards, “Shadow of Shadows,” 15.
Benedict Anderson, Imagined Communities, (New York: Verso Publications, 1991), 6.
8

Brent Hayes Edwards, in his work The Practice of Diaspora, offers another way
to view the diaspora. Edwards focuses on the black diaspora created during the PanAfrican movements of the 1920s and 30s, specifically focusing on the Harlem
Renaissance, the negritude movement and their solidarity and their influences upon each
other. His discussion of black internationalism offers a focus to the term diaspora, which
can be readily applied to this work on negritude.
While Anderson offers a more fluid yet applicable theory on how to view
diaspora, with his theory of “imagined communities,” Edwards applies his focus of
diaspora to the black internationalism movement. Thus, for my work on negritude, both
theories will be used simultaneously. While discussing the diaspora in this analysis,
diaspora will be defined as the imagined community of these black activists. The
diaspora discussed in this study are the expatriate black Francophone colonial subjects,
specifically those living in Paris in the 1930s.

Historiography
The negritude movement presents multiple opportunities to study black activism,
yet this subject is by no means exhaustively studied. The primary source documents
reveal themes of both communism and masculinity, yet in the current secondary literature
many scholars ignore the intersection of the two. The surrounding literature often
broadly discusses communism and other black power movements, though these works
rarely focus on the specificities of these political leanings, such as the party affiliation of
specific members.

9

Cedric Robinson’s book, Black Marxism: The Making of the Black Radical
Tradition, and Gary Wilder’s works detail the connections between communism and
black power movements. Robinson’s Black Marxism discusses the intersection of
Marxism and the battle of English colonial subjects for independence. He gives a
detailed explanation of the evolution of communism as a viable political movement,
focusing on the intersection between communism and the Anglophone black diaspora.
Although this work does not specifically analyze negritude, this book offers an outline on
how to view the role of Marxism in anti-colonial movements, due to the inherent
similarities between the black British movements and negritude. Robinson argues that
capitalism and communism both have inherent national and racial boundaries based on
access, an obstacle that negritude activists also had to overcome. This can be applied to
the activists of the negritude movement, for these people were both French nationals and
black – both of which affected their access to communism. However, these black
subjects managed to overcome these boundaries in their quest for rights and eventual
independence.19
In The French Imperial Nation-State: Negritude and Human Colonialism
Between the Two World Wars, Gary Wilder specifically examines the role of communism
in the negritude movement. He analyzes the intricacies in the negritude movement,
providing a detailed account of his findings. In this work, Wilder discusses the dual
identity of colonial subjects, focusing on the African diaspora living in Paris. Wilder
focuses on Pan-African and communist groups and the factions created amongst them
during the interwar period. Although Wilder offers useful research about negritude,
19

Cedric J. Robinson, Black Marxism: The Making of the Black Radical Tradition,
(Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 2000), 9.
10

including the presence of communism within the movement, this study is not
comprehensive by any means, due to the impossibility of examining all aspects. Thus,
many aspects were left unanalyzed; for example, this study does not examine
homophobia and the goal of reclaiming masculinity amongst members.
Wilder’s chapter entitled, “Panafricanism and the Republican Political Sphere,”
also offers a critical analysis of the formation of the prominent groups of the negritude
movement, specifically the use of space by “racialized,” often Panafrican, activists of the
negritude movement.20 Wilder repeats many of the main points presented in The French
Imperial Nation-State in this work, though he provides more details about specific groups
and their publications, such as the division of opinions regarding the Communist Party, a
useful analysis for my research, for many of the subtleties of the works Wilder analyzes
address the question of masculinity. In spite of the useful information Wilder provides
about the evolution of these trade organizations and their relationship with the communist
party, he neglects to mention the emasculation of the activists studied, another critical
part of this study.
The literature surrounding the poetry of the negritude movement is immense –
both in French and in English. Most scholars choose to focus on a specific “father” of
negritude, or focus on a theme surrounding negritude poetry. The Concept of Negritude
in the Poetry of Léopold Sédar Senghor, by Sylvia Washington Ba, and Janet G.
Vaillant’s Black, French and African, offer biographies on Senghor, focusing on the
evolution of his poetry throughout his lifetime, a necessity in this research. Césaire is

20

Gary Wilder, “Panafricanism and the Republican Political Sphere,” in The Color of
Liberty: Histories of Race in France, ed. Sue Peabody and Tyler Stovall (Durham: Duke
University Press, 2003), 237.
11

another popular figure within the negritude movement. Césaire was a member of the
Communist Party, a creator of L’Étudiant Noir, which dissolved but gave birth to other
communist organizations such as Légitimate Défense, and a famous, iconic poet. Due to
his immense success, the literature surrounding Césaire is particularly boundless and
diverse, though there is no work discussing masculinity and communism together in
Césaire’s life. In this work, I will be using Lilyan Kesteloot’s biography, titled Aimé
Césaire as well as A. James Arnold’s analysis of Césaire’s canonical work, Cahier d’un
Retour au Pays Natal, in his work Modernism and Negritude as my background analysis
of Césaire. Of the fathers of negritude, Damas is the least explored amongst negritude
scholars. There are few biographies of Damas, such as Daniel Racine’s Léon-Gontran
Damas: L’homme et l’oeuvre and Keith Q. Warner’s Critical Perspectives on Leon
Gontran Damas, though these two works both focus on the life of Damas or his poetry
rather than the intersection of the two. Since the nature of this study is the analysis of the
intersection between these writers’ views of masculinity and their relationship with
communism, I will build on the given material.
Jennifer Anne Boittin’s article, “Black in France,” discusses the construction of
politics, language, and race in the negritude movement, focusing on the LDRN, and
providing historically relevant examples on masculinity in the negritude movement.
Boittin expands on this topic in her work, Colonial Metropolis, where she dedicates a
chapter to discussing what she coins as “Reverse Exoticism and Masculinity.” In this
section, she argues that activism of the members of the negritude movement used the
colonial space Paris offered, specifically the presence of their own noticeable races, to
advance the goals of negritude, such as recruitment. Boittin discusses the tools men of
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the negritude movement used such as journals with masculinity-charged terminologies,
and the use of and the absence of women in these efforts, including the structures of these
groups themselves. She also analyzes journals, public forums and organization meetings
and how these forms of activism utilized the structures of masculinity at the time to
recruit members. These actions and publications ultimately reveal the intricacies of
masculinity amongst these negritude activists, motivating their forms of activism.
The secondary scholarship on negritude, masculinities, and communism can be
balanced with primary source materials from both the French colonial archives as well as
published materials from the time. While pursuing this research, I visited the Centre des
archives d’Outre-mer (CAOM), the French government archive that held all the
documentation relating to French colonial endeavors. Within this archive there was one
section dedicated to colonial subjects residing in France, the Service de Liaison avec les
Originaires des Territoires Français d’Outre-Mer (SLOTFOM). Within this particular
classification, I found specific documentation such as police reports, telegrams and
propaganda. Within these documents I noticed distinct masculine imagery and language.
Another ever-present influence apparent within the sources was references to
communism, whether it was the Communist Party or communist sponsored organizations.
These simultaneous themes sparked my idea for this topic, and the question of identity
construction amongst these two overlapping concurrent themes.
The primary sources I use in this research include participant information, such as
police reports compiled by spies within these negritude groups. These reports often
described meetings between negritude activists with great detail. These details included,
but were not limited to, concerns with activism and detailed lists of members present at
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these meetings, including race, origin and occupation. These detailed notes of the
meetings of important groups, most notably the LDRN, report on the activities of
important members of the group, both during and outside of meetings. In addition to
these reports, I will also be analyzing publications of the time such as articles and
propaganda posters, often published in the newspapers of the groups in question, most
significantly, Le Cri des Nègres, a publication of the LDRN. These sources show the
issues and goals of the negritude movement, and the methods in which they attempted to
attain them.
Finally, the poetry from this time provides a unique insight, given that the poetry
of the fathers of negritude, Damas, Senghor and Césaire, is at once scholarly and selfexpressive. The poetry and documentation of negritude activists provide unique
descriptions of the lives of these activists, particularly their feelings towards the French
Empire. Not only do these works themselves offer insight into the negritude movement,
but their distribution and popularity at the time of their publication also provide insight to
these activists’ own views towards poetry as well as the themes found within this poetry,
the most distinguished being assimilation. I supplement these works with the newspapers
and manifestos published by these negritude organizations, such as the LDRN, which
highlight the recruitment methods and concerns of these organizations.
As mentioned previously, it is important to examine masculinity within the proper
historical framework, thus I rely heavily on Fanon, for he is the only theorist who
specifically analyzes the colonized-colonizer relationship in terms of masculinity. Not
only did Fanon write about this distinct relationship, but he also was a colonized person
himself, making his work not only academically relevant, but also a first hand account of
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the psychological effects of colonialism on the black man. I will still use other theories to
support Fanon’s as well as my own analysis. However, all masculine theorizing in the
context of this paper will be supported by Fanon because of his unique perspective on
this topic.

Conclusion
Scholars have studied masculinity, specifically homophobia amongst Soviet
countries, but never in black nationalist movements. Analyzing black nationalist
movements, such as the negritude movement through this lens, allows historians to find
new nuances in the works and goals of these movements, which advances our
understanding of these activists. This new manner of analysis highlights both
motivations of these activists, but subtleties within the movement itself, subtleties which
directed the actions of these organizations and individuals.
The negritude movement combined masculine and communist ideologies to
advance their goals, both political and social. The examination of this intersection is
overlooked in the current studies of negritude in spite of its conspicuousness within
primary sources. This paper focuses on the ideals of masculinity and communism and
how they affected the goals of the negritude movement, whether consciously or not.
This paper is arranged thematically, focusing on the theories surrounding the
negritude movement, followed by an analysis, broken up into two sections, analyzing the
political and literary movements. The first examines the dialogue among different
members of the movement while the final chapter offers a detailed analysis of the
negritude movement specifically in the context of Paris. I spend the next two chapters
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describing communism and masculinity, providing context of both communism and
masculinity in the negritude movement. In the communism chapter, I outline the birth of
the Communist Party in France and its effect throughout Europe. This includes a
historical context for other political movements in Europe such as the rise of Fascism and
the colonial policies of the French Empire. The masculinity chapter highlights the forms
of black and colonial masculinities, applying them to the negritude movement.
Chapters four and five discuss modes of political and social activism: the poetry,
propaganda and public speeches used to recruit members and writings (including poetry)
that were widely distributed. This section focuses on how activists manipulated their
forms of activism to use the communist and masculine ideology of the time, which in
turn, attracted members. Another critical aspect of activism was the advertised goals of
the movement and the methods in which these activists announced these goals,
specifically within Paris.
The notions of masculinity and communism are important parts of the creation of
both the identity of individual activists, and the political and social movement of
negritude itself. These aspects are rarely analyzed as single factors and even less often as
complementary notions. This coupling is apparent in the documents, though not
explicitly analyzed previously. This intersection of communism and masculinity
provides a unique insight to the identity creation of these activists, and in turn, the
formation of the negritude movement itself. This analysis of the intersecting political and
social threads of negritude provide a new way to view the construction of the negritude
movement as well as offering a new insight on these emerging aspects, communism and
masculinity. While combating assimilation, these activists used many tools at their
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disposal; the most influential was their own views on communism and masculinity. The
negritude activists manipulated these ideals for their own purposes, redefining their views
of masculinity as well as their use of political ideologies such as communism. This
maneuver made the goals of the negritude movement more manageable, directing forms
of activism utilized towards reaffirming masculinities.

17

Chapter Two: Communism in the Negritude Movement
Chapitre Deux: Le communisme dans la Négritude
Introduction
Negritude activists were not only determined by their acts of political and social
change but also by their ties to the political parties and ideologies, which influenced their
activism. During the 1930s, communism offered these activists more opportunities than
many other political or social movements. Although communism was the most common
allegiance among these organizations, often funding publications and propaganda, other
activists, such as Leopold Senghor, favored socialism to communism.1 In spite of this
difference in political ideologies, many of the same left-leaning ideals held these
activists’ attention.
Historically, communism influenced many eras of recent history, from the
workers strikes of the 1930s to the Red Scare. In this study, communism is a critical
ideology that defined the movement; thus it is important to analyze the origins of
communism within France as well as the negritude movement itself. This chapter
examines the evolutions of communism within France, focusing on its effect on the
ideologies of the negritude movement and ultimately how the goals of the Communist
Party mirrored many of the goals of the negritude movement itself. In this work, I argue
that communism not only defined the ideologies of these individuals, but also the
direction of the negritude movement.

1

Janet G. Vaillant, Black French and African: A Life of Léopold Sédar Senghor,
(Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1990), 243-244.
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Communism in Context
Many ideas that agree with the negritude movement such as ideas of solidarity
and anti-colonialism are expressed in Marx’s work. This drew many colonial subjects to
communism. As Kesteloot argues: “une idéologie qui condamnait le racisme, les
différences sociales et l’exploitation de l’homme par l’homme devait naturellement
conquérir des intellectuels généreux.”2 Members, and particularly the intellectuals of the
Communist Party were familiar with many of Marx’s works, such as The Communist
Manifesto (co-written with Fredrick Engels), Estranged Labor as well as Engels’ other
famous work Socialism: Utopian and Scientific. These works express dissatisfaction
with the current oppressive government and call for social change, an idea that the
oppressed in France, namely colonial subjects, could easily relate to.
By the 1930s, communism infiltrated the French political system: it became a
stable yet booming party within the assemblee nationale.3 As Kelly argues in his book
Modern French Marxism, “In France, as in other countries, many of the most educated
and talented members of the intelligentsia were drawn to Marxism.”4 The French
intelligensia of the left sought rationality in the aftermath of the Great War, an event
often referred to as ”La Crise de l’Esprit.”5 These intellectuals lost confidence in the
previously accepted French ideal of universalism. Communism offered these jaded
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intellectuals another form of social organization, a form that was growing successfully in
the USSR. This held particularly true with the French colonial subjects, who faced
inequality within the French social system and saw the parallels between Marxist
teachings and their social and political goals.

Communism in France
In the 19th and 20th century, socialism and communism were not new ideals to
France. France was a proud nation of philosophes, many of whom began to contemplate
ideas similar to socialism and communism before Marx and Engels published The
Communist Manifesto in 1848. Communism gained popularity and influence with the
successful revolution in Russia, leading to the creation of the Union of Soviet Socialist
Republics (USSR) by 1917. The USSR became the powerhouse of the communist
movement, actively recruiting members throughout the continent through conferences,
such as Comintern, several of which were held in Paris, as well as circulating communist
propaganda throughout Europe via journal publications such as Europe.6
The French Communist Party, Parti Communiste Française (PCF) was founded in
1920, though throughout the 1920s, the party itself was rather small.7 In the 1920s and
the 1930s, the PCF fought with the Section Française de l'internationale Ouvrière (SFIO)
for power within the French parliament.8 The Wall Street Crash of the United States did
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not hit France until 1931, defining the political agenda for that decade.9 Due to this
economic crisis, the platforms for election became centered on economic reform. The
communists focused on economic liberalism, emphasizing equality amongst classes,
which they believed would fix the economic troubles that plagued Europe.
Throughout the 1930s, the PCF worked tirelessly against the growing followers of
fascism, which the communists as well as many negritude activists feared. The PCF even
collaborated with other left-wing parties to create the Front Populaire, which won the
legislature elections in 1936, though it was short lived, only lasting until 1937.10 In spite
of these fears and successes, by 1933, Adolf Hitler gained control of German parliament
and another domino fell in favor of fascism (for Benito Mussolini already began to gain
power in Italy in 1922). Francisco Franco followed soon afterwards, becoming the
fascist leader of Spain by 1938. Though war would erupt before fascism took hold of
France, the fear of fascism continued throughout the 1930s, defining how French
communists perceived their goals throughout the decade.

Communism and Negritude
Marx’s Estranged Labor argues that the worker becomes estranged from nature,
other workers, himself and man.11 This frustration in this piece is similar to these
negritude activists’ view of assimilation, for both seemed impossible to overcome and as
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a result, revolution seemed the only way to overcome capitalistic and imperialistic
structures. This alienation of the workers and colonial subjects unites both the
unemployed workers and subjects, who also often lacked employment, creating solidarity
that communism encouraged and often exploited for its own goals.
Marx and Engels argue for the elimination of class, something that the activists of
the negritude movement, who were often poor, could relate to. As colonial subjects,
these activists were considered a lower class than their white counterparts, a view that
was reinforced by racism and classism. Thus, the negritude activists saw communism as
speaking to their problems and social injustices. As described in The Communist
Manifesto, communism seeks to abolish private property, an idea contrary to empire.12
Due to this goal, and the often-poor status of these colonial subjects, many of these
colonial activists saw communism as a solution to these inequalities. Thus, colonial
subjects strongly supported communism, and often by extension the Communist Party.
This idea of equality amongst all peoples was revolutionary in the 1930s and
when Marx and Engels published their work in 1848, on the heels of the industrial
revolution. As these two authors state, “the Communists everywhere support every
revolutionary movement against the existing social and political order of things.”13
Negritude activists viewed their movement as a radical change, and thus, communism
was the perfect tool for exercising this revolution. The Communist Manifesto supports
this kind of social change with its final statement: “Let the ruling classes tremble at a
communist revolution. The proletarians have nothing to lose but their chains. They have
12
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a world to win./WORKERS OF ALL COUNTRIES, UNITE!”14 This solidarity across
national lines further encouraged the organization of the negritude movement, which
united colonial subjects from the Antilles and Africa proper. This sense of revolution
varied in intensity and direction across communist leaning organizations within the
negritude movement, as explained in greater detail in later chapters.
The Parti Communiste Français (PCF) was the only European communist party
that maintained an anti-colonialist agenda, though it wavered in the 1930s.15 The PCF
was the largest communist party outside of Russia, thus it had more power and funding
than other communist organizations, allowing the group to advance its goals more
easily.16 The PCF even had a subcommittee, Comité d’Études Coloniales, specifically
created to advance their anti-colonial agenda.17 In spite of the strong support for
communism among the activists of the negritude movement, white intellectuals still
dominated the party due to their sheer numbers, which were far greater than those of
colonial subjects in the capital.
The members of the Comité d’Études Coloniales often aided the activists in the
negritude movement, resulting in the formation of militant organizations such as Comité
de la Défense de la Race Nègre (CDRN), created by Lamine Senghor, and its publication
La Voix des Nègres, first published in 1926.18 This group would later transform into the
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Ligue de la Défense de la Race Nègre (LDRN).19 This committee advocated
internationalism and, as stated in its charter, “the struggle for the liberation of oppressed
peoples and for the world revolution.”20 French communists also supported negritude
activists with their own publications, such as Nouvel Age. Nouvel Age published both
poetry from black writers, including African Americans and negritude poets, and social
critiques, mostly descriptive complaints of black subjects exploited by whites, most of
which black workers wrote themselves.21 This choice to publish writing from colonial
subjects showed the dedication of the French communists to the negritude cause, a rarity
in the 1930s.
In addition to the Comité des Études Coloniales, the Communist Party took an
interest in several negritude activists’ organizations, such as the LDRN, which the party
helped fund and strongly supported their newsletter.22 Although this support wavered
throughout the 1930s, negritude groups continuously sought approval and both financial
and political support from the PCF and the Communist Party. Many members, such as
Tiémoko Garan Kouyaté, creator and long time leader of the LDRN, went to Communist
conferences to garner more support for the negritude movement, often receiving
unsuccessful, or unhelpful, responses.23 This frustration with the Communist Party
became more apparent in the later years of the negritude movement, though it was
already visible in the 1930s.
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The February days of 1934 reaffirmed the fears of the PCF, the fear that fascism
would spread throughout Europe. While the February days traditionally commemorated
the French revolution of 1848, which ended the Orleans monarchy in France. But on
February 6th, riots broke out in Paris, screaming a message of fascism, a viable fear of
the political left.24 February 6th had particular significance for workers, for it represented
the end of monarchy in 1848 and the rise of the lower classes as a ruling class.
Moreover, the revolution of 1848 occurred the same year The Communist Manifesto was
published. For black activists, the year 1848 was particularly significant, because it also
was the same year that Antilleans were granted citizenship, similar to the process of those
born in the Four Communes of Senegal. Since both the Antilles and the Four Communes
of Senegal were heavily populated with white Frenchmen, many colonial administrators,
those born in these regions were automatically French citizens rather than subjects.25
Due to these historically relevant anniversaries, colonial subjects welcomed this idea of
revolution. For to these subjects, the February Days also symbolized the power of the
people in time of oppression and the success of revolution, goals which the negritude
movement strove towards.
In a response to the February riots, orchestrated by fascists in 1934, the political
left, namely the communist and socialist parties in France, held demonstrations less than
a week later, showing their opposition to fascism.26 Many negritude activists attended
these demonstrations to support the communism cause, not only due to their own
personal beliefs, but to combat the seductive appeals of fascism, which they feared might
24
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easily seduce veterans, including colonial veterans.27 In spite of the anti-colonial
message the negritude activists brought to the protests, there were no arrests, and the
negritude activists seemed to go unnoticed, perhaps simply ignored by the French police.
After the February Days, the PCF and the Section Française de l'internationale
Ouvrière (SFIO), sought unity to oppose Fascism more vehemently. In July 1934, the
two created “le pacte d’unité d’action communiste-socialiste,” an alliance against war,
fascism and centralized government.28 This treaty dictated that the two groups would
work together planning peaceful demonstrations, regulate disputes between parties, and
ultimately working together towards the common goal of opposing fascism.29 For many
activists, communism offered an alternative to fascism, an alternative that ensured rather
than denied democracy.30 Thus, for those who had been marginalized far too long by
France’s racist policies, communism offered a new chance to ensure all voices were
heard. Though this pact did not specifically support anti-colonial movements, the
message of anti-fascism and democracy resonated with many negritude activists, which
they saw as their first step towards self-determination in the colonies.

Communism and Greater Anti-Colonial Movements
In 1935, the fear of fascism became real with the Italian invasion of Ethiopia, a
beacon of hope on the African continent. Ethiopia was important to the African diaspora
for it was the only African country that maintained its independence throughout
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colonization, even successfully defeating the Italians the first time they attempted to
invade the country.31 Ethiopia became a hot topic within the entire African diaspora,
prompting demonstrations throughout Europe and the United States as well as a deeper
concern with fascism. This concern grew so deep that many African Americans joined
the Abraham Lincoln Brigade and served as soldiers for the independence movement in
Spain, fearing that if they did not, that fascism would rule not only Ethiopia, but all of
Europe.32
Many French communists and colonial subjects felt the same anti-war sentiments
after the disaster of the First World War, and thus were not eager to re-enter the
battlefield. Instead, many participated in anti-fascist demonstrations within the
metropole. The most notable of these demonstrations occurred on Bastille Day of 1935,
when students, many colonial subjects participating in the emerging antifascist, anticolonial and Pan-African movements, marched into the Popular Front’s parade.33 The
signs that these colonial students carried set them apart from their comrades. They
carried messages such as “Equal Rights and Equal Status for North African and Colonial
Workers” while they chanted equally controversial politically infused statements like,
“Africa for Africans.”34 The parade itself was rather peaceful, thus in spite of the
inflammatory statements, no arrests were made. Those in attendance included the writers
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of L’Étudiant Noir, an anti-colonial journal often described as the first official
publication of the negritude movement.35
Aside from the politically and socially controversial demonstrations, there was an
explosion of poetry from both the Harlem Renaissance writers and negritude writers,
most notably, Léopold Senghor. Senghor’s poem, “À L’appel de la race de Saba,” which
will be discussed in greater depth in later chapters, calls for Pan-African solidarity in this
time of crisis.36 This poetry was accompanied by critical publications among the
negritude newspapers and journals of the time, which echoed similar messages of
solidarity and the necessity for African rule in Africa, including their fear of fascism.
The article “L’Offensive fasciste se déclenche,” first published in Le Cri des Nègres,
demonstrates this desire with excerpts such as “L’heure est grave” et “L’heure est
arrivée” when referring to self-determination in the colonies.37 These quotations, when
coupled with the title, give the reader a sense of urgency, ensuring the sentiment that
independence to the colonies must come now.

Conclusion
This sense of urgency also found in The Communist Manifesto, sparked urgency
amongst anti-colonial movements, such as the negritude movement. The perceived
similarity in ideological beliefs amongst negritude activists and the Communist Party led
these activists to turn towards communism as not only a philosophical ideal, but as a
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manner to advance their activism. These negritude activists, in conjunction with the
Communist Party, used social structures already in place to advance their common
agendas, such as the promotion of international solidarity. These structures not only
promoted negritude goals but aided recruitment of members into these black communist
organizations such as the LDRN. This in turn, allowed for greater connections among
communists, permitting groups to receive funding from the Communist Party itself, and
in turn promote their own factions of communism. Many of these factions became key
negritude organizations, infusing communism with the negritude movement.
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Chapter Three: Redefining Black Masculinities
Chapitre Trois: Redéfinir les Masculinités Noires
Introduction
Another critical aspect of this study is masculinites, a key intellectual component
of the negritude movement. Masculinities play a critical part in the formation of groups,
particularly male-dominated organizations, which in turn affect historical movements. I
use the term “masculinities” to emphasize the multiple facets of colonial masculinity and
the white Frenchman’s masculinity that colonial subjects hoped to attain. Although often
subtle, ideas of masculinity affected interactions among members and influenced which
goals and ideas received the most attention. Further, the concept of masculinity
influenced the recruitment methods utilized by the negritude movement. The creation of
black masculinities in juxtaposition to white masculinities defined the goals and the
actions of prominent organizations, within the metropole, effectively defining the
direction that the negritude movement took.
In this work I argue that black activists of the negritude movement struggled
towards and yet resisted the white Frenchmen’s dominant form of masculinity,
“hegemonic” masculinity. This struggle defined how these activists viewed themselves
and their compatriots. While discussing masculinities in the negritude movement, I will
be examining the socially constructed aspects of identity and masculinities by the group
of activists within the negritude movement. Although I will briefly discuss the
marginalization of women in the negritude movement, this study is a study of men and
their construction of masculinities within their own male-dominated groups.
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Placing Masculinities in Context
An important distinction to make while discussing masculinities is the difference
between sex, the biological traits of male and female, and gender, the socially constructed
roles of masculinity and femininity. This work focuses on gender, specifically masculine
gender roles within the negritude movement. Masculinity is a relatively new field of
scholarship, and a slippery one at that. Evoking another’s masculinity (or acting to affirm
one’s own masculinity) is a complex social process, rife with many overtones and
subtleties. Indeed, as Cliff Cheng explains, it is critical to keep both historical and
cultural influences in mind, for each society has its own interpretation of masculinity.1
The purpose of this chapter is to outline these historical and cultural influences within the
negritude movement and how the influences of situation and social expectations affected
the masculinities of black anti-colonial activists.2
While placing masculinities in context, it is important to consider what shapes
masculinity, both internally, such as ascribed traits and externally, such as culturally
defined norms for masculinity. In Masculinities in Politics and War, Stefan Dudink,
Karen Hagemann and John Tosh discuss the evolution of politics and war and how these
evolutions maintained masculine standards. John Horne argues that war and politics are
1
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uniquely suited to study masculinities for these areas are often dominated by men and
“turn on issues of power and force,” a source of dominance which men often exploit to
prove their own masculinities.3 The negritude movement focused on reclaiming political
power from the French government; a right stripped from them due to members’ statuses
as subjects. Rather that “turning” on power and force, the negritude movement sought to
reclaim political power, an arena dominated by males.
Tosh elaborates on this idea, focusing on the gendering of politics. Tosh affirms
“the political order can be seen as a reflection of the gender order in society as a whole,
in which case the political virtues are best understood as the prescribed masculine virtues
writ large."4 The gender order within the negritude movement reflects the subordinate
masculinities of subjects within the larger French Empire, for these activists constantly
affirmed their own masculinities. The negritude movement was a politicized movement,
with goals that strived against the force and power of Empire, most notably, the powerful
French ideal of assimilation. Assimilation was particularly difficult to overcome for it
became engrained within the minds of colonial subjects through their French sponsored
education and popular media, which reinforce these French cultural ideas.5 Assimilation
was so engrained within societal views at the time that combating that prejudice required
organized movements of the minorities to reclaim their rights, a goal of the negritude
movement.

3

John Horne, “Masculinity in Politics and War in the Age of Nation-States and World
Wars, 1850-1950,” in Masculinities in Politics and War: Gendering Modern History, ed.
Dudink et al. (New York: Manchester University Press, 2004), 22.
4
John Tosh, “Hegemonic Masculinity and the History of Gender,” in Masculinities in
Politics and War: Gendering Modern History, ed. Dudink et al. (New York: Manchester
University Press, 2004), 41.
5
Ibid., 42-43.
32

The discussion of masculinity in politics within the negritude movement is
revealing as well, for within these organizations, these men had to reaffirm their own
masculinity through different methods such as the goals that men supported, the
recruitment tactics of organizations, particularly the Ligue de la Défense de la Race
Nègre (LDRN), and the secondary role of women. These men often reaffirmed their own
masculinities among each other by attacking others for their views or, in some cases, their
race.6 Kouyaté and Faure, both leaders of the LDRN at different times, would publically
argue, insulting each other’s race and origins.7 Kouyate, who hailed from French Sudan
(modern day Mali), often claimed that Faure, who came from Martinique, was not black
enough, and thus this racial trait disqualified him from running the organization.
Harry Brod and Michael Kaufman discuss both how to theorize masculinity in
historical and modern contexts and the application of masculinity across race and class
lines.8 Brod and Kaufman argue that both race and class must be considered while
analyzing masculinities, particularly subordinate masculinities.9 This is an important
consideration while researching the negritude movement, where there were often
divisions in class and race, even among organizations and activists within organizations.
In some cases these divisions led to groups splitting by occupation or race, such as the
creation of the Union des Travailleurs Nègres (UTN) from the LDRN and separating
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committees based on geographical origins within the UTN.10 These divisions will be
discussed in greater detail in later chapters.
Not only were these men of a lower social class due to their race, but also because
of their lower occupational status. Masculinity is not only defined by the actions of men,
but also by the inherent qualities specific men possess, such as race and social class.
Many of these men, though not all, held jobs in industrious or service sectors, such as
factory workers, bus boys, or taxi drivers, a fact meticulously recorded by secretaries and
government spies within organizations.11 Many Frenchmen viewed these jobs as inferior
to their own, even though these Frenchmen, at times, shared similar occupations. This
perception of lower occupational statuses also affected the masculinity of these colonial
subjects, who tried so hard to achieve a respectable form of masculinity. Ironically,
however, the negritude movement captivated both intellectuals and common workers,
causing competing views of masculinity and priorities among these activists. These
factions led to the creation of different groups to encompass these occupational
differences, such as the UTN, which was specifically for union workers and L’Étudiant
Noir, created specifically for students.
This view of masculinity also affected the recruitment methods and goals of these
organizations and the negritude movement itself. Tiémoko Garan Kouyaté, leader of the
LDRN for some time, often evoked men’s masculinities in public gatherings and
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speeches in an attempt to gain recruits, by explaining the horrors of assimilation through
the lens of masculinity. For instance, Kouyaté often described how the French views of
assimilation turned black men into savages in the eyes of others (particularly
Frenchmen).12 These new standards of masculinity manifested themselves in the articles
and stated goals of these organizations as well as in their treatment of women, who often
were not granted membership. As demonstrated, masculinity is a fluid construction with
many inherent and extrinsic factors which can have a profound effect on both one’s
perception of one’s own masculinity and one’s perception of others’ masculinities.

Colonizer/Colonized Masculinity
An important culturally defined aspect of the formation of these subjects’
masculinities was their status as subjects. One key aspect of these subjects’ experience is
linked to the dominant masculinities of the white Frenchmen with which these subjects
were obliged to compare themselves. Cheng defines hegemonic masculinity as “the type
of masculinity the dominant group performs,” and is often demonstrated by “attributes
such as domination, aggressiveness, competitiveness, athletic prowess, stoicism and
control.”13 Kaufman adds to this definition of hegemonic masculinity: “a process
through which men come to suppress a range of emotions, needs, and possibilities, such
as nurturing, receptivity, empathy, and compassion,” which the performers see as not

12

Jennifer Anne Boittin, Colonial Metropolis: The Urban Grounds of Anti-Imperialism
and Feminism in Interwar Paris, (Lincoln: University of Nebraska Press, 2010), 115-116.
13
Cheng, “Marginalized Masculinities,” 295, 299.
35

reflecting manhood. He goes on to explain: “These emotions and needs do not disappear;
they are simply held in check or not allowed to play as full a role in our lives.”14
Mac An Ghill, in his chapter concerning black English masculinities among AfroCaribbeans living in the United Kingdom, identifies a struggle similar to that of the
negritude movement: “[Black Englishmen] were aware of the historical contradictions of
black masculinity as a subordinated masculinity, with the denial of the patriarchal
privileges of power, control, and authority that are ascribed to the white male role. Their
adoption of hypermasculine codes of contestation and resistance may be read as attempts
to challenge current white institutional practices that they see as attempting to
‘emasculate them.’”15 Like the activists of the negritude movement, these black subjects
reclaimed their masculinity by redefining their masculine expectations for themselves and
one another. In the case of colonial France, hegemonic masculinity refers to masculinity
that white Frenchmen exude, and that black colonial subjects often hope to attain. The
attempt at fulfilling the expectations of assimilation is one manner in which black men
attempted to claim white Frenchmen’s masculinities – they learned the French language
and culture in an effort to be accepted as French. However, as these men could not
change their race, they had to find other ways to claim white Frenchmen’s masculinity,
such as having sexual relations with white women and manipulating the French language
better than many white Frenchmen, as shown through their poetry, discussed in chapter
four.
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Perhaps the most noted scholar on masculinity and colonialism is Frantz Fanon.
Fanon, a Martiniquan psychologist, was a product of the French colonial system; he was
educated by Aimé Césaire in Martinique and continued his studies in France. Fanon
offers a unique framework on colonial masculinities because he was a participantobserver; he was a black colonized man himself, struggling with his own masculinity.
Fanon’s work, Peau Noire, Masques Blancs, discusses the psychological effect of
colonialism on the colonized, focusing on black males in his study, and the masculinity
these colonial subjects could never attain, due to their inherent role as subjects, not
citizens.16 However, it is this yearning for the white man’s masculinity, as Fanon
suggests, that defines the colonial subject’s own attempts to masculinize himself.
As Fanon argues in his canonical work, the colonizer and colonized have a unique
relationship in regards to masculinity, due to the constant domination of the colonized by
the colonizer. Colonialism itself encourages this form of “hegemonic” masculinity.
According to the French ideals of Empire, specifically the idea of assimilation, subjects
are always subordinate to citizens, for they were not granted the same civil rights, such as
voting rights. Thus, despite the adherence to white Frenchmen’s masculinity, they will
never be considered citizens. However, in spite of this impossibility of success, subjects
still reached for the impossible hegemonic masculinity of white Frenchmen.
Fanon dedicates a chapter in his work, “L’Expérience vécue du noir,” to the
constant quest for validation on part of the colonized.17 As Fanon affirms, “je refusai
toute tétanisation affective. Je voulais être homme, rien qu’homme,” a right which the
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colonizers have stripped from him.18 Fanon uses the medical term, “tétanisation,”
meaning involuntary convulsions and muscle spasms, in a symbolic fashion. Coupled
with the adjective “affective,” the term implies that these spasms are emotionally rooted.
These spasms, which often result in a “sardonic smile,” imply more than emotional links
but instead, a sort of brainwashing taking place. In this context, Fanon explains that the
colonized masculinity within itself is “tétanisation affective,” the suggestion being that
the colonizers brainwash the colonized into believing they need colonization in order to
properly function in modern society. However, it is this denial of masculinity on the part
of the colonizer that allows activists to create their own masculinity, which they can more
easily achieve and strive towards. Fanon argues that he “refused” the French denial of
masculinity, instead reclaiming his own masculinity in the process.
Many of the men who became activists in the negritude movement began as
soldiers in the First World War. Over 200,000 African colonial subjects served in the
war, many of whom either never came back or returned with severe mental or physical
disabilities.19 In spite of the ultimate price these subjects paid, the French government
continued to deny citizenship to these individuals. This denial of rights demasculinized
the subjects even further, for as Dudink et al. explain in their book, war is an arena
traditionally dominated by men. The refusal of citizenship by the French government
struck a hard blow to these subjects who believed they had rightfully earned their
citizenship. In a way, by denying these civil rights, the French government emasculated
these veterans even further by deeming their sacrifices as insufficient, because of their
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positions as subjects and their race. In spite of veterans’ sacrifices in the war, in a
“strictly confidential” memo to military chiefs, the minister of the colonies made it very
clear that after serving, colonial subjects were expected to return to their colonies of
origin and not remain in France, the country that they fought so bravely to defend.20
By the 1930s, the First World War remained a vivid memory in everyone’s mind.
In spite of the German defeat, France remained devastated, “une generation perdue,” for
1.3 million Frenchmen died during the war, leaving 39 million people in France, almost
the entire population, mourning the loss of a loved one.21 This melancholy return
prompted questions of masculinity, challenging the previous pre-war gender roles.22 In
the absence of men, many women took a more dominant role to provide for their
families. Further, more colonial subjects worked in France, taking jobs originally
occupied by white Frenchmen. After the war, many men returned with Post Traumatic
Stress Disorder, which was considered a “feminine malady.”23 In spite of these
challenges to gender roles, however, the white Frenchman’s “hegemonic” masculinity
was reaffirmed, again deeming subjects’ masculinities as inferior. Not only were these
veterans denied citizenship, but also many were forced to return home to the colonies due
to the lack of job availability for colonial subjects in France. This dissatisfaction seeped
into the 1930s, when the French economy tumbled more than in the 1920s. This
dissatisfaction and the denial of equal rights became a key aspect of the negritude
movement, changing how colonial subjects viewed their own masculinities. Despite their
20
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efforts, the idea of the colonizer’s masculinity continued looming over these individuals’
own masculinity, effecting how they viewed themselves and their peers.

Race and Masculinity
As we have seen, a tangible obstacle for these subjects to overcome while
claiming their masculinities was race. Brod and Kaufman suggest that the possession of
masculinity is a struggle, particularly by those marginalized within society, such as
minorities.24 Thus, in an attempt to reaffirm their masculinities, they created a definition
of masculinity that was easily attainable. This struggle for gender acceptance is seen in
the negritude movement by the constant affirmation of one’s masculinity through
activism. One way these men reclaimed their masculinity within organizations was
through questioning other men’s masculinities based on their race. Members from the
Antilles tended to be of lighter race than those from Africa, and thus African members
often denounced Antilleans’ racial purity and to an extent, their masculinities, for they
were seen as not ”dark” enough.25 This placed darker races in the forefront of
masculinity, a different form of masculinity than the French traditional masculinity.
In the case of the negritude movement, the members in question constantly fought
against racial stereotypes and divisions, which, as explained earlier, led to many
arguments within these groups. Todd W. Reeser and Lewis C. Seifert supply a
framework for viewing masculinity within societies that have strong racial divisions, such
as colonial France, to which they allude in their introduction while citing Frantz Fanon.
Reeser and Seifert argue that “Black masculinity’s desire to imitate white masculinity – a
24
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desire expressed throughout Fanon’s text – could be read as an attempt to unmark black
masculinity, effacing its previous colonial markings and placing it in the unmarked
category that white masculinity attributes itself.”26 These colonial subjects wished to
“unmark” themselves, that is, not have their masculinity instantly judged by the color of
their skin. As Fanon states “Je ne veux pas être reconnu comme Noir, mais comme
Blanc.”27 It is this struggle that this study analyzes – the struggle to imitate the
“hegemonic” masculinity of the white Frenchmen.
Cheng continues to explain that black men historically do not have the same
access to power as white men; thus, their masculinity is a constant struggle for
dominance.28 One way in which men in the negritude movement attained this
masculinity was through their French colonial educations.29 These colonial educations
would become the source of empowerment in the negritude movement, offering subjects
the intellectual tools to question empire itself. By using their French education to prove
their value to French society, these activists paradoxically created their own worth
through the French system.
Fanon spends most of his work discussing the psychological effect of colonialism
itself on colonized subjects. He argues that the colonial system leaves the colonized
forced to validate of masculinity and their race, specifically the effect of race on their
validation of masculinity. Fanon recounts, “J’étais tout à la fois responsable de mon
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corps, responsable de ma race, de mes ancêtres.”30 It is this attempt to “unmark” his
masculinity that Fanon expresses. This constant judgment of one’s race causes these men
to have to constantly reaffirm their masculinities. French men judge black subjects with
every glance. As Fanon demonstrates in his introduction to the quote above, black
subjects can never fully assimilate for when a white French person looks at them, they
immediately know that they originate not from France, but from the colonies, which the
French considered culturally inferior. Thus, the black man is held accountable for his
ancestors whom the French conquered, his entire race, which the French considered
culturally inferior as well as himself. This burden haunted black men in France with
every glance of a Frenchman (or Frenchwoman). However, in the 1930s, some activists
used this distinction to their advantage, to invite potential members to secret meetings.31
In spite of the eventual manipulation of race that these activists used, race continued to
mark these individuals’ masculinities, haunting their views of themselves and their
compatriots.

Economics and Masculinities
Another important aspect of masculinity is the economic worth of men. Although
Cheng does not specifically discuss the negritude movement in his work, he discusses the
intersection of masculinities and capitalism. Cheng affirms that “Capitalism values
domination, which is gendered as hegemonically masculine.”32 By this argument,
communism, the opposite of capitalism, by favoring a non-competitive classless society,
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is normally gendered as feminine. In order to combat this classification, members of the
negritude movement had to redefine masculinities, making communism, not capitalism,
superior. By classifying communism as the “true” form of masculinity, activists justified
being an active member of the party amongst their peers, for it was affirming their
masculinity.
Viewing communism as a “true” form of masculinity not only made masculinity
easier to obtain for these colonial subjects, but it also rejected French assimilation, a
cornerstone ideology of the negritude movement. By striving towards communism, an
ideology against Empire, these negritude activists at once rejected assimilation and strove
towards their goals of self-determination, all while affirming their masculinity. Because
the negritude activists sought power through communism, rather than capitalism, these
activists circumvented the “hegemonic” masculinity of Frenchmen. This new perception
of communism however, also led to many ideological splits amongst members. Some
viewed communism as the ultimate tool towards independence in the colonies, others saw
communism as detracting from the goals of negritude, this will be discussed in chapter
four.
Cheng further points out that many men affirm their masculinities by undertaking
the “breadwinner” role, or providing for others.33 During the 1930s, the world economy
suffered due to the United States stock market crash of 1929. Thus, jobs were scarce,
and unemployment rose. The economic downturn first significantly affected the French
economy in 1932, and unemployment was so high that the French government enforced
quotas restricting the percentage of foreign workers, including colonial subjects, allowed
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within both public and private sectors.34 Even though the French unemployment rate was
lower than its neighbors, at 2.7% (Great Britain endured an unemployment rate of 8%),
France feared worse unemployment so much that the government enforced these quotas.
Minorities were especially affected, for they were the first denied employment
opportunities due to their race and status as subjects rather than citizens. Although these
colonial subjects were technically members of the Empire, their white French compatriots
considered them foreigners.35 This discrimination further discouraged black colonial
subjects, for if they were unable to support themselves and in many cases, their families,
they were not fulfilling their masculine roles within the home and thus were forced to
seek affirmation of masculinities elsewhere, such as within the negritude movement.

Women and Masculinities
Another way in which men can define masculinities is in contrast to femininity,
for manhood, to a certain extent, is the opposite of womanhood. Although the
masculinity affirmed in the negritude movement is more complex than the mere binary
opposition of womanhood and manhood; these activists nevertheless did treat women
differently as a way to reaffirm their own masculinities. In the negritude movement, men
dominated all forms of activism. When women were involved in the movement, men
often sidelined them or denied them full membership, deeming them a threat to the
established masculinity.
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Within the negritude movement, men often placed women in inferior roles within
organizations, or, in some cases, banned their participation. Lynne Segal argues that
masculinity is defined by the subjugation of women by men, for men fear the power of
women.36 Though this subordination does contribute to affirmations of masculinity, I
argue that it is not only the manner of the sidelining of women within the negritude
movement but also the affirming masculinities amongst men that is decisive. Scott
Coltrane agrees with this approach, also claiming that it was not only the affirmation of
masculinities but also the secondary role of women: “by defining themselves as
essentially different from women, men in some societies have excluded women from
positions of power and dominated them in more intimate relationships.”37 Jennifer Anne
Boittin explains that women were often given secondary parts within the negritude
movement, forcing them to hold insignificant roles within organizations.38 Some
organizations even went so far as to deny or restrict membership to women within these
organizations.39 Only two percent of colonial subjects residing in France were women, a
statistic reflected in membership of negritude organizations.40 In the UTN, there is no
mention of black women members, and white women were only allowed to become
members through their husbands. In the UTN, women received minor, unwanted roles
within the organizations, such as collecting dues from other members.41
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As Fanon explains, another way in which black men reaffirm their masculinities
is through the sexual domination of white women. To black men, white women represent
more than just femininity, they represent white civilization as a whole. The sexual
domination of women allowed black men to symbolically dominate white civilization.42
Fanon poetically explains: “En m’aimant, [la blanche] me prouve que je suis digne d’un
amour blanc. On m’aime comme un Blanc./Je suis un Blanc.”43 Through white women,
black men can attain white masculinity because they are loved “comme un Blanc,” and
thus affirm their masculinities by becoming like white men. Fanon argues that this does
not stem from black men’s instinctual response, but is instead a response to the colonized
and colonizer relationship. Black men desire to occupy white men’s masculinity, and
thus, like white men, they wish to love white women. These cross gender relations
affected how men viewed women, particularly their activist roles, as well as how men
viewed themselves in contrast to these women.

Conclusion
Kaufman says of idealized masculinities that “they are impossible to obtain,” just
like the French ideal of assimilation, and thus that the members of the negritude
movement, in spite of their attempts, could never fully reach this form of masculinity,
instead settling for their own definition of masculinity.44 I argue that while defining their
own version of masculinity, these activists struggled towards white Frenchmen’s
hegemonic masculinity. However, due to the impossibility of this task, in the process of
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struggling towards this version of masculinity, these activists created their own standards
of masculinity, redefining it on their own terms. Their new definition viewed darker
races as more masculine, as well as communism as ideologically superior.
One apparent example of this attempt is the propaganda used by the LDRN to
recruit members, discussed in the conclusion of this paper. The LDRN’s poster – a
recruitment method detailed further in later chapters, features a hyper-masculinized black
man ripping the chains of imperialism, and by proxy, assimilation. Figure 3 (see page
103) demonstrates the constant tones of masculinity, which haunted these negritude
activists, as a perpetual reminder of their masculine expectations.
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Chapter Four: Dialogue Among Activists of the Négritude
Movement
Chapitre Quatre: Le dialogue chez les activistes anticoloniaux

Introduction
La France pendant les années trente a perdu le charme et la vibrance des années
vingt. L’économie a commencé d’échouer et peu était épargné : en fait, le chômage a
quadruplé entre 1931 à 1936.1 La dernière guerre hantait encore les esprits des
intellectuels et ouvriers. Dans les années trente, pour la première fois, la France avait un
gouvernement de gauche.2 Mais, les partis de gauche se battaient souvent parmi euxmêmes, et ainsi, malgré la perte de quarante sièges gouvernementaux en 1934, la droite
restait plus organisé et uni.3 Malgré les divisions du gouvernement, l’atmosphère
politique de la France pendant ces années permettait aux organisations libérales de
former. Ces groupes politiques ont créé une plus grande atmosphère et conscience
politique en France. Ces troubles sociaux, en partie à cause des problèmes économiques
partout dans le monde, ont fourni des occasions pour les groupes qui voulaient changer la
société, comme les groupes communistes et panafricanistes. Pour les sujets coloniaux,
les années trente offraient aussi des occasions de revendiquer leurs droits civils. Ces
groupes ont formé en France et échangeaient des idées parmi les Parisiens et les visiteurs
à la metropole, créant un dialogue entre les activistes anticoloniaux.
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Le mouvement de la négritude n’était pas seulement un mouvement social ou
politique, mais aussi un mouvement culturel avec le but à réclamer des valeurs d’autres
cultures. Ce mouvement culturel englobait un grand nombre d’activistes qui variaient
quant à leur occupation, leurs origines et leurs méthodes d’activisme. Ainsi, un dialogue
a commencé chez ces activistes pour coordonner leurs efforts contre le colonialisme. Ce
dialogue révélait non seulement des buts communs de ces groupes et ces individus, mais
aussi les perceptions des autres par ces activistes, particulièrement à vis-à-vis avec leur
nouvelle forme de masculinité et leurs vues du communisme. Ces activistes rejetaient
l’assimilation, de temps de temps en utilisant le communisme comme un outil qui leurs
permettaient de réclamer leurs masculinités.
Ce chapitre met l’accent sur les discussions répétées entre les activistes du
mouvement de la négritude. Je commence avec un survol des types de questions qu’ils
posaient, comme la validité de la colonisation. Dans cette section je discute le
panafricanisme, l’internationalisme, et la solidarité vis-à-vis des vues du communisme, et
comment ces activistes utilisaient ces idées pour se battre contre l’assimilation et,
individuellement, et collectivement, pour reconquérir leurs masculinités. Je continue
avec une analyse des effets d’assimilation sur l’identité des sujets coloniaux noirs. Je
finis le chapitre avec une description et une analyse des divisions dans le mouvement de
la négritude. Pour soutenir mon analyse, j’utilise un mélange de poésie, des documents
de Centre des archives d’Outre-mer (CAOM) et des sources secondaires.
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Poser des questions anticoloniales
Quand les sujets coloniaux arrivaient en France, ils rencontraient souvent des
idées d’anticolonialisme à la première fois. En France, souvent à Paris, ces activistes
rencontraient d’autres individus avec les mêmes avis et échangeaient des idées. La
communauté immigrée et parisienne fournissait une atmosphère diverse et intellectuelle,
ce qui permettait à ces sujets coloniaux de penser et peaufiner de nouvelles idées, souvent
des idées qui rejetaient des idées coloniales déjà acceptées.4 Ces idées pouvaient circuler
entre les personnes plus facilement en France à cause de l’atmosphère ce que le
colonialisme avait créée. En France, ces sujets coloniaux pouvaient exprimer leurs idées
plus facilement parce que l’information était moins restrictive en France que dans les
colonies et il y avait d’autres sujets qui partageaient les mêmes intérêts.5 Des activistes
des mouvements anticoloniaux comme les panafricanistes utilisaient cette atmosphère,
créée ironiquement par le colonialisme français, pour agir contre l’empire avec le rejet de
l’assimilation.
Ces discussions n’étaient pas seulement entre des sujets noirs mais entre tous les
sujets coloniaux.6 Beaucoup de dialogues s’étaient passés avaient lieu dans la métropole,
à Paris, ce qui donnait aux dialogues plus de complexité, comme nous le verrons dans le
chapitre suivant. Ho Chi Minh, un chef des groupes indochinois, parlaient souvent avec
des sujets noirs et avec la plupart des militants, comme Lamine Senghor, à la tête du
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CDRN dans les années vingt.7 Ces interactions ont suscité de l’intérêt pour leurs idées
avec des bases plus grandes comme l’internationalisme, fondé sur les idées du
communisme. The Communist Manifesto explique : « In short, the Communists
everywhere support every revolutionary movement against the existing social and
political order of things. »8 Le communisme fournissait une autre communauté où ces
sujets noirs étaient plus acceptés. Les communistes étaient déjà un parti établi en
France.9 Ainsi, les activistes du mouvement de la négritude utilisaient ironiquement des
structures déjà en place pour avancer leurs buts contre l’empire français. Cette
communauté permettait aussi à ces activistes de prospérer, et en soutenant leur
mouvement, donnait aux activistes de la confiance dans leurs buts.
Cet encouragement par les communistes a donné au mouvement direction
focaliser et à faire leurs idées. Ces activistes ont commencé leur travail contre le
colonialisme français avec un rejet de l’assimilation, soutenant l’égalité de toutes les
cultures. Ces vues et des autres expressions culturelles étaient publiées dans des journaux
anticoloniaux, comme La Dépêche Africaine, Le Cri des Nègres, et L’Étudiant Noir.10
Le journal L’Etudiant Noir, créé par Aimé Césaire, était le premier à publier la poésie de
Césaire.11 Le journal est cité souvent comme le premier journal de la « négritude, » était
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soutenu par des activistes éminents dans le mouvement, comme les pères, Senghor,
Césaire et Damas.12
Les journaux présentaient aussi des articles qui critiquaient le colonialisme, citant
des nouvelles de colonies spécifiques.13 Les titres des articles étaient conçus pour poser
des questions sur le colonialisme français, utilisant des mots forts, souvent violents,
comme « Les Atrocités au Congo » publié par la LDRN dans Le Cri des Nègres.14 Ces
journaux ont été diffusés partout en France et dans un nombre des colonies, répandant ces
idées anti-impérialistes avec eux.
Un des journaux anticoloniaux, La Dépêche Africaine, dans son premier numéro a
publié un article avec le titre « L’internationalisme noir, » encourageant à
l’internationalisme et le panafricanisme soutien le journal fournissait.15 Cet article
discute la fierté d’être noir, et encourageait des colonisés étreindre de la nationalité noire.
Ce thème de nationalité noire, une forme de panafricanisme, se trouve dans la plupart des
numéros de La Dépêche Africaine et d’autres journaux anticoloniaux.16 Ce thème était
présent aussi dans La Revue du Monde Noir, un journal qui se voyait comme un
défenseur de la race noire, encourageait la conscience culturelle, et de temps en temps,
mettait des sujets coloniaux en contact avec des autres.17 Ce journal énumérait aussi des
événements noirs partout à Paris, et des nouvelles des colonies, comme l’Haïti, le Liberia,
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l’Ethiopie et les Etats-Unis.18 Ces articles concernant les colonies et les pays avec une
grande population noire avaient les mêmes tons de violence et de peur, mais les articles
sur l’actualité américaine focalisaient sur les lynchages au sud. Les lynchages aux EtatsUnis représentaient une vraie peur des noirs partout dans le monde. Ce souci pour
d’autres pays avec des populations noires se trouve dans d’autres journaux comme Le Cri
des Nègres, L’Étudiant Noir et L’œil Vigilante, qui discutaient aussi des préoccupations
de la race noire.19 Ces journaux annonçaient aussi des rendez-vous des groupes
anticoloniaux, dont je discuterai plus tard.20 Ces rendez-vous ont créé aussi une
communauté d’activistes anti-impérialistes qui deviendront par la suite des groupes du
mouvement de la négritude.21 Même pour les individus qui n’étaient pas membres, ces
rendez-vous ont créé une communauté où ils pouvaient exprimer leurs idées et leurs
inquiétudes.
Ces questions anticoloniales révélaient les préoccupations de la communauté des
sujets noirs. Les préoccupations avec le colonialisme montrent leur préoccupation
psychologique avec leur masculinité. Ces discussions servaient aussi comme une prise
de conscience ou un avertissement du communisme, une idéologie que ces activistes
voyaient comme un véhicule pour leurs buts.

Le Panafricanisme et le mouvement de la Négritude
Parmi les groupes anticoloniaux et à leurs rendez-vous, une préoccupation
primaire idéologique était la validité de toutes les cultures, non seulement la culture du
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colonisateur. Ces préoccupations se manifestaient dans les mouvements comme le
panafricanisme et l’internationalisme. Le panafricanisme plaçait l’Afrique, plutôt que les
pays européens, au centre, et en même temps, créait une communauté de la diaspora
africaine. En changeant et en questionnant la validité de la culture européenne, les
panafricanistes questionnaient aussi le colonialisme, et en même temps, l’assimilation.
Mais, le panafricanisme faisait plus que changer la façon dont on voyait la culture, le
panafricanisme créait aussi une communauté diasporique noire qui tendait vers un but
commun : la protection de l’Afrique.22 Comme Benedict Anderson explique dans son
livre, Imagined Communities, ces panafricanistes, malgré le fait qu’ils n’avaient jamais
rencontré d’autres membres, se voyaient comme une communauté unie par leur but
commun.23
Pour accomplir ce but, des activités publiaient des articles qui discutaient
l’actualité dans les colonies noires et faisaient des analyses des cultures noires. Beaucoup
de groupes anticoloniaux soutenaient le panafricanisme et l’internationalisme, parce
qu’ils partageaient les mêmes idées. D’un des journaux panafricaniste, La Revue du
Monde Noir, Wilder dit qu’ils énuméraient comme un de leurs buts, « to raise its readers’
Panafrican consciousness and connect them to the wider sociocultural networks of the
imperial metropolis. »24 Ce but résonnait avec d’autres membres de la communauté,
particulièrement des communistes, qui essayaient souvent de recruter des membres dans
ces organisations panafricanistes.25 Les communistes voyaient le panafricanisme comme
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un mouvement des classes opprimées, similaire à la lutte que Marx et Engels ont
théorisée dans The Communist Manifesto.
La communauté diasporique issue du panafricanisme non seulement rapprochait
les noirs partout dans le monde, en particulier les noirs en France, mais aussi
concentraient leurs efforts vers un but commun. Cette concentration leurs permettaient
de gagner plus de succès. Cette idée d’une communauté unie, malgré les différences
d’origine, devenait aussi un sujet dans la poésie du mouvement de la négritude. Aimé
Césaire, un membre du Parti Communiste (PC), décrit l’importance de
l’internationalisme dans son poème Cahier d’un Retour au Pays Natal, publié pour la
première fois en 1938.
« Comme il y a des hommes-hyènes et des hommespanthères, je serais un
homme-juif
un homme-cafre
un homme-hindou-de-Calcutta
un homme-de-Harlem-qui-ne-vote-pas
homme-famine, homme-insulte, homme-torture on pouvait
à n’importe
quel moment le saisir le rouer de coups, le tuer –
parfaitement le tuer – sans avoir de compte à rendre à
personne sans avoir d’excuses à présenter à personne
un homme-juif
un homme-pogrom
un choit
un mendigot »26
Césaire fait allusion à d’autres minorités oppressées partout dans l’histoire : les
juifs (le mot « pogrom » est aussi une référence aux conditions des juifs en Russie), les
indigènes (les Africains, les Antillais, les Indiens), et les cafres. Ainsi, le poète montre
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les similarités entre toutes ces luttes. Il continue avec les souffrances qu’ils connaissent :
la torture, la famine, les insultes, la déshumanisation. Le mot « choit » fait allusion à la
manière dont ces noirs étaient vus par leurs homologues blancs, les noirs étaient réduits
au statut des animaux domestiques des colonisateurs. Le mot suivant, « mendigot »
signifie aussi la pauvreté des hommes colonisés. La colonisation les forçait à devenir des
« mendigot(s), » physiquement et moralement.27 Le poète suggère que les hommes
doivent s’unir contre l’impérialisme, et toutes les formes de l’impérialisme.
Les strophes montrent aussi une préoccupation avec la masculinité. Ce sont
toujours des « hommes » qui sont mentionnés. Les souffrances décrites émasculent les
hommes : la déshumanisation, les meurtres, la torture, ce sont les problèmes des hommes
plutôt que des femmes colonisées. Ces problèmes sont aussi très violents, une autre
manifestation des préoccupation masculines. Le vers « quel moment le saisir le rouer de
coups, le tuer – parfaitement le tuer » met l’accent non seulement sur des préoccupations
masculines, mais aussi sur la brutalité des colonisateurs. L’autre que le narrateur crée
avec des images, le colonisateur, est décrit souvent dans les façons violents et
dérogatoires comme « gueule » dans le deuxième vers du poème. En utilisant des mots
violentes et souvent bestiaux, le poète reconquiert sa masculinité en décrivant son
colonisateur de la manière dont celui-ci décrit les colonisés, en suggérant leur infériorité.
Les nouvelles des colonies faisaient allusion souvent aux choses émasculant dans
les colonies, et particulièrement aux lynchages aux Etats-Unis. En 1931, l’affaire de
Scottsboro occupait les esprits du monde noir avec la condamnation injuste de neuf
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hommes noirs en Alabama, inculpés d’avoir violé deux femmes blanches.28 Cet incident
a mis le feu aux divisions raciales aux Etats-Unis et unissait des noirs partout dans le
monde contre le racisme.29 Le Cri des Nègres, le journal de la LDRN, publiait des
articles avec des titres comme « Au pays du lynch : Lettre d’un correspondent
américain » et « La Terreur contre les Nègres aux Etats-Unis. »30 Ces articles, comme
d’autres articles partout dans le monde noir, discutaient de la terreur aux États-Unis,
montrait la situation pénible des « nègres » aux États-Unis, encourageait les autres noirs à
se battre pour leur race.31 Ils étaient soutenus par les communistes et le PCF, qui
dénonçaient publiquement les lynchages aux Etats-Unis.32 En l’occurrence, le soutien
aux communistes permettait des activistes de se battre contre la violence dans une
communauté où ils étaient acceptés.
Ces idéologies internationales permettaient finalement à ces activistes d’avancer
leurs buts avec l’appui des autres organisations plus établies, comme le PC. Au sein de
ces organisations, on utilisait des outils déjà établis. Avec ces outils, ces activistes
pouvaient mettre l’accent sur des sujets plus importants au mouvement de la négritude
comme la culture. Ces foyers permettaient à ces activistes de revendiquer leur héritage et
leur masculinité avec chaque acte contre l’assimilation.
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Les vues sur l’Afrique et le mouvement de la Négritude
Les idéologies internationalistes comme le panafricanisme ont augmenté en
popularité et en nécessite après l’invasion italienne de l’Ethiopie en 1935. Cette invasion
a suscité un feu dans le mouvement, encourageant beaucoup de noirs à s’intégrer au
mouvement.33 L’Ethiopie était vue comme le cœur des civilisations africaines, et
indépendantes du colonialisme européen. Or avec l’invasion de l’Ethiopie, un nombre
des membres de la diaspora africaine la voyaient comme une offense personnelle au pays
natal, malgré la diversité de leurs origines.34 En même temps, les communistes voyaient
l’invasion comme une autre domino en faveur de fascisme, un groupe politique croissant
qui s’opposait au communisme.35 Des manifestations ont commencé partout en France
contre l’invasion italienne. Les panafricanistes les voyaient comme une occasion de
diffuser leurs vues tandis que les communistes ont saisi cette occasion pout alerter le
publique contre le danger croissant du fascisme.36
Après cette invasion, l’Ethiopie est devenue aussi le sujet de beaucoup de travaux
artistiques noirs, comme la poésie de Langston Hughes et Léopold Senghor. Le poème
de Senghor, « L’Appel de la race de Saba, » qu’il a écrit en 1936, exprime sa
préoccupation avec le futur de l’Afrique (voyez Appendix A).37 Dans la première
strophe, le poète affirme qu’il est un « prisonnier de mes draps blancs et froids bien
tirés, » une métaphore critique du colonialisme qui affectait toute de l’Afrique. Le poète
utilise aussi des mots violents comme « angoisses, » « l’aigre panique, » et « carnage »
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pour décrire la colonisation.38 Ces mots contraste avec la féminité de l’Afrique et des
mots africains. Partout dans le poème, le poète utilise des mots africains, comme
« tann, » « dyoung-dyoung, » « griots, » « koras, » « guelwars » et « Kor-Sanou. » Ces
références africaines, bien que le poème soit écrit en français, montrent comment
l’africanité se glissait toujours dans les expressions des sujets, comme Senghor. Dans le
poème, le poète appelle l’Ethiopie « mère ; » le narrateur répète la phrase « Mère, sois
bénie ! »39 Le narrateur réclame sa masculinité en défendant la féminité de l’Ethiopie,
par extension, de l’Afrique. En utilisant des mots violents pour attaquer les colonisateurs,
les oppresseurs de l’Afrique, le poète défend son pays natal. Segal explique dans son
travail que par cette défense des femmes ou des choses féminines, comme l’Afrique dans
le contexte du poème, l’homme affirme sa masculinité.40
Bien que l’Afrique ne soit pas le pays natal de Damas et Césaire, elle était très
importante à la diaspora, y compris à Damas, à cause de son symbolisme et la
communauté qu’elle produisait. Dans le poème « Si Souvent » (voyez Appendix A) le
poète utilise les mots « coutelas tranchant » - une référence aux atrocités au Congo où
beaucoup d’Africains ont été massacrés par les Belges – ils étaient exploités, souvent
travaillés jusqu’à la mort et amputés s’ils ne remplissaient pas les quotas élevés de
caoutchouc. Ces mauvais traitements extrêmes marquaient le pire du colonialisme en
Afrique, un souvenir que les Africains et leurs diasporas ne pouvaient pas oublier. Cette
référence marque aussi les peurs des colonisés face au colonialisme. Si ces atrocités se
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passent au Congo, pourquoi pas en Guyane Française ? Cette idée de la peur des
atrocités apparaissait dans des articles publiés dans des journaux comme Le Cri de
Nègres. Dans l’article « La Terreur Impérialiste Au Togo, » (présenté en lettres
majuscules), l’auteur a dit « L’heure est grave, » ce qui ajoute un sens d’urgence du
mouvement de la négritude.41 Cette urgence est exprimée dans d’autres articles, comme
« Il faut voter contre l’impérialisme et le capitalisme, » un article qui soutenait aussi les
pensées communistes.42
Senghor, comme déjà mentionné, décrit souvent l’Afrique comme une femme,
particulièrement dans son poème, « Femme Noire, » où le poète décrit l’objet du poème,
la femme, comme l’Afrique avec des références au Mali et aux gazelles (voyez Appendix
A).43 Césaire décrit aussi son pays natal dans Cahier, contrastant souvent la beauté
naturelle de Martinique aux effets du colonialisme, comme la pauvreté. La première
strophe commence avec « Au bout du petit matin… » ; l’aube donne ces colonisés
l’occasion de changer.44 L’aube est symbolique de nouveaux commencements, en
l’occurrence, elle signifie les occasions que les colonisés manquent à cause de leur race.
Le poète commence avec une description des horreurs aux Antilles : la maladie, la
pauvreté, les abus violents perpétrés par les policiers.45 Mais, dans la troisième strophe,
le poète commence de mélanger la beauté et les tragédies aux Antilles : « les fleurs du
sang qui fanent et s’éparpillent dans le vent inutile comme des cris de perroquets
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babillards. »46 Ce mélange et cette déformation de la beauté et des infestations coloniales
montrent les droits, comme les voix des perroquets, que les Antillais manquent. Les
« perroquets babillards » symbolisent les Martiniquais eux-mêmes, qui ne peuvent pas
exprimer leurs idées à cause du système colonial.47
Ces poèmes mettent l’accent sur une communauté qui souffre ensemble, créant un
lien très fort. En créant une communauté africaine parmi des sujets noirs partout dans le
monde, ces activistes utilisaient les idéals de communisme pour se battre contre
l’assimilation prescrite. En réclamant l’Afrique pour les peuples noirs, ces activistes
réclamaient aussi leur masculinité. L’Afrique devenait plus qu’un continent, elle
devenait un symbole pour toutes les personnes avec un héritage africain.

L’Assimilation et la lutte d’identité
Ces rejets de l’assimilation menaient à une confusion d’identité, parce qu’ils
rejetaient aussi les idéals précédemment acceptés, idéales qu’ils avaient été élevés à
croire. C’étaient une image difficile à ignorer. Mais, afin de combattre l’assimilation,
ces immigrés ont créé une communauté très visible dans les rues à cause de leur race, en
utilisant les mêmes structures que l’assimilation utilisait aussi pour renforcer la
supériorité française.48 Ce phénomène sera décrit dans le chapitre suivant. La visibilité
raciale était aussi répandue dans l’iconographie des publicités.
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Ces stéréotypes étaient répandus aussi dans les publicités françaises. Partout à
Paris des images très racialisées étaient en vue. Les statues de Sambo, une image qui a
commencé aux Etats-Unis, couvraient Paris (Figure 1).49
Figure 1

Source : Leora Auslander and Thomas C. Holt, “Sambo in Paris: Race and Racism
in the Iconography of the Everyday,” in The Color of Liberty: Histories of Race in
France, ed. Sue Peabody and Tyler Stovall (Durham: Duke University Press, 2003),
148.
Ces statues étaient utilisées par des magasins et des restaurants comme pour
montrer des menus ou des pancartes. Ces statues peuvent se comparer aux publicités de
Banania, connu pour le racisme visible, pendant les années trente. L’homme de Banania
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se voyait sur des boîtes et des affiches et jusqu’aux objets les plus banals, comme les
grandes tasses (Figure 2).50
Figure 2

Sources : Banania, ‘Y’a bon’… le MRAP gueule !, http://www.lesforums.org/2011/03/40-banania-ya-bon-le-mrap-gueule.
Senghor exprime cette visibilité dans son poème « Poème Liminaire, » (voyez
l’Appendix A) quand il expliqué « Mais je déchirerai les rires banania sur tous les murs
de France. »51 Ces sentiments que Senghor a décrits et des avertissements cernaient tous
les sujets coloniaux qui habitaient dans la métropole. Ces images ne réfléchissaient pas
la réalité, ainsi ces images étaient impossibles de remplir par des sujets coloniaux parce
qu’ils n’étaient pas des vraies images des hommes noirs mais le maquillage noir. Ces
images traduisaient souvent comme des stéréotypes, renforçaient des attentes impossibles
par des Français pour les sujets coloniaux. À cause de ces stéréotypes, les activistes du
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mouvement de la négritude recherchaient de réclamer les images des noirs en utilisant la
visibilité raciale dans leur avantage, une forme d’activisme je décrirai dans le chapitre
suivant.
Fanon décrit ce phénomène dans Peau Noire, Masques Blancs, avec les lignes :
« Car le Noir n’a plus à être noir, mais l’être en face du Blanc…il nous fut donné
d’affronter le regard blanc… J’étais tout à la fois responsable de mon corps, responsable
de ma race, de mes ancêtres. »52 Selon Fanon, le regard blanc n’était pas seulement
partout, mais fonctionnait aussi comme un rappel psychologique de l’infériorité des
hommes noirs. Les hommes blancs conservaient leur complexe de supériorité seulement
avec leur regard, une partie des aspirations culturelles les Français imposaient aux
colonisés. Ainsi, l’assimilation était plus difficile à combattre à cause de
l’endoctrinement culturel, présent partout en France dans les publicités et les regards
blancs.
Ces regards incarnaient la relation psychologique entre colonisateur et colonisé
que Fanon décrit dans son livre. Il a dit que la colonisation créait une complexité entre
les colonisateurs et les colonisés, une complexité qui, à cause de son éducation et de
l’assimilation française, était difficile à combattre.53 Souvent pendant leur enfance, ces
sujets n’étaient pas seulement exposés à des idées positives sur le colonialisme à l’école
mais aussi dans la littérature française. Les livres d‘enfants, comme L’histoire de Babar
décrit le colonialisme comme un système positif.54 Dans L’histoire de Babar, l’éléphant
qui s’appelle Babar quitte l’Afrique pour la ville, ou, la « civilisation. » Dans la ville, il
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assimile la manière de vivre dans la ville : les vêtements, les aliments et les magasins
européens. Les autres éléphants qui voient l’intelligence de Babar, le nomment comme le
roi, ainsi Babar crée une civilisation européenne chez lui et tous les éléphants sont très
heureux avec leur nouveau roi. Cette histoire inculquait les idées positives aux enfants
qui la lisaient.55 Cette littérature fonctionnait non seulement comme un rappel de la place
des sujets mais aussi comme une attente pour les colonisateurs.56
Césaire, dans Cahier, exprime son mécontentement avec les colonisateurs,
utilisant l’imagerie animale pour les décrire, comme décrit plus haut. Césaire
encourageait aussi les autres à résister l’assimilation dans ses articles politiques. Dans
son article « Nègreries, » publié dans L’Étudiant Noir, Wilder explique que Césaire «
calls on black youth to emancipate themselves by struggling on three fronts : against
assimilating colonizers, against other blacks who support assimilation, and against their
own impulse to assimilate. »57 Comme Jack affirme dans son livre, Negritude and
Literary Criticism, la « complete ‘assimilation’ is… an impossibility. Therefore, the
West Indian loses his original identity but will always fall short of the identity projected
by his French education as desirable. »58 Cette lutte impossible de soi-même se voit dans
les poèmes de Damas et Senghor mais elle se manifeste d’une façon différente pour
chaque poète.
Kesteloot et Wilder discutent aussi des vues de l’assimilation des pères de la
négritude. Kesteloot décrit dans son livre, Les écrivains noirs de langue française,
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Damas comme « un ‘assimilé’ » qui explique sa culpabilité.59 Sa poésie est une
expression de sa lutte identitaire et une tentative de comprendre son identité. Kesteloot
affirme aussi que : « Damas commence par rejeter tout ce que l’Europe lui fit avaler de
force, à lui et à ses ancêtres. »60 Wilder discute des poésies de Damas et Senghor dans
son livre, The French Imperial Nation-State, où il explique : « [Senghor] identifies
Damas’s poems as an expression of sociohistorical circumstances not racial essence ;
they supposedly express the tragedy rather than the soul of the race. »61 Les poèmes de
Damas expriment vraiment la tragédie de l’assimilation. Cette confusion d’identité se
manifeste dans ces ouvrage, particulièrement les poèmes « Solde » et « Ils Ont » : deux
poèmes de Damas dont je vais discuter dans ce chapitre.
Damas, dans le poème « Solde », (voyez Appendix A) analysé plus tard, offre un
contraste intéressant entre les Français et les colonisés et qui montre la lutte d’identité.
« Solde » contraste l’homme occidental et l’homme nué noir, dans une seule personne, le
poète.62 La France est incarnée par les vêtements que le narrateur porte – ils sont
restrictifs comme l’effet de la France sur l’identité des colonisés, comme le poète. Quand
le poète se déshabille et retourne ainsi à ses racines, il se sent plus libre avec son identité
antillaise et non plus française. En ce cas, la France est malfaisante en contraste de son
pays natal. Mais, la France fait partie de lui, et bien qu’il essaie de la rejeter, il ne le peut
pas. Dans le cas de Damas, il ne peut pas vraiment la rejeter parce qu’il est un métis, une
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partie de son héritage est européenne.63 Donc cette lutte est très différente pour lui, parce
qu’il ne peut pas complètement rejeter la France parce qu’il possède toujours une partie
européenne du fait de son héritage. C’est cette lutte qui le hante et à laquelle il ne peut
pas échapper.
Dans le poème « Méditerranée » (voyez Appendix A) de Senghor, le poète, qui
est en Europe, pense à l’Afrique.64 Le poète décrit la scène qui l’entoure : « c’était en
Méditerrané[e]…bleue comme jamais océan n’ont vu mes yeux/qui souriait de ses
millions de lèvres de lumière ». Mais quoiqu’il soit au Méditerrané, « nous parlions de
l’Afrique, » et malgré toute la beauté qui l’entoure, il pense à son pays natal. Pour le
reste du poème « Méditerrané[e] » le poète décrit l’Afrique, ce qui crée un parallèle
intéressant ; l’Afrique est toujours avec l’auteur. Ce poème est un bon exemple de l’autre
juxtaposition, la juxtaposition de la langue. Tous ces poèmes ont été écrits en français
mais dans tous les poèmes il utilise des mots africains. Puisqu’il écrit en français, il
pense à l’Afrique. Ce dédoublement de l’identité se trouve partout dans sa poésie et
montre vraiment l’état d’esprit de l’auteur.
Damas offre une image distincte de la France dans ses poèmes, comme « Pour
Sûr » et « Si Souvent » (voyez Appendix A). Damas offre aussi une image de son pays
natal dans les poèmes « Si Souvent » et « Solde ». « Solde » offre aussi un contraste
entre la France et le pays natal de Damas. Je choisis ces poèmes à cause des images
claires des deux lieux, et des émotions claires que Damas associe aux deux lieux. Pour
Senghor, j’analyse « Neige sur Paris », « Poème Liminaire », et « Méditerranée » qui
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montrent son tiraillement entre la France et son pays natal, le Sénégal (voyez Appendix
A).
Dans « Pour Sûr » le poète suggère que l’assimilation française est comme « la
main au collet », il est coincé très violemment sans la possibilité de s’en libérer sans se
blesser. Cette lutte de trouver son identité montre la difficulté de son dédoublement
d’identité – il ne peut pas ignorer son assimilation, il doit l’assumer toujours – un
souvenir de sa nouvelle identité et de son identité perdue. Mais, Damas, à travers sa voix
poétique, reconnaît les opportunités que la France lui offre. « Pour Sûr » finit avec la
strophe « En attendant/vous m’entendrez souvent/claquer la porte ».65 Le mot « claquer »
est éloquent particulièrement à cause de la force des « c » durs ; il y a beaucoup de « c »
durs partout dans le poème mais « claquer » est le seul mot qui ait deux sons d’un « c »
dur. Le bruit d’un « c » dur est plus rude que les autres bruits dans le poème, donc, ce
mot est très important. Le narrateur « claque[r] la porte » et peut-être manque
d’opportunités que la France lui offre. Il décrit que cette réalisation se passe « souvent, »
donc, il retourne toujours. La phrase « en attendant » au commencement de la strophe
suggère que la France l’attend – que la France a des espoirs pour lui. Elle attende au
narrateur, un geste très significatif, mais on doit considérer qu’elle sait qu’il retournera
toujours – il ne peut pas exister sans elle, elle fait partie de lui. Mais, le mot « claquer »
implique aussi la frustration avec la France à cause de l’assimilation dont il a honte.
Damas fait plus de références à la France qu’à son pays natal. Et, quand il
mentionne son pays natal, c’est toujours en conjonction avec la France. La référence plus
connue dans ses poèmes à son pays natal est le mot « rhum » ou dans le cas de « Solde »,
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« enrhumé ».66 Le mot « rhum », fait allusion à son pays natal, les Caraïbes.67 Il y avait
beaucoup de plantations de sucre dans les Antilles, la plus importante culture sur l’île et
dont la France profite. Dans le poème « Solde », le poète décrit les « gâteaux enrhumés »
que les Français servent aux fêtes bourgeoises. Mais, à la place des gâteaux à rhum
traditionnels, le poète les décrits comme « enrhumés » : un jeu de mot sur « rhum, » et
une référence à son pays natal et enrhumé, et malade – et ainsi au lieu des gâteaux de
rhum, un souvenir de son pays natal, les bourgeois servent des gâteaux de maladies.68
Dans « Si Souvent » le dernier vers utilise « les mornes à rhum » : une autre
référence à son pays natal. Le mot « mornes » a un double sens, c’est un mot antillais, un
synonyme de colline, et aussi un mot français, qui signifie « triste. » Dans cette phrase,
Damas utilise le sens antillais qui fait allusion aux plantations où les colonisés travaillent
pour les colonisateurs. Mais le sens français ajoute un autre contexte, il y a aussi un
sentiment de tristesse avec cette mémoire, une tristesse provoquée l’histoire de sa race.
Par ces références, Damas exprime ses vues contradictoires à l’égard de son pays natal.
Les Antilles lui manquent, mais en même temps, il se rend compte que sa position
comme un sujet de l’Empire français ne changera pas s’il y retourne. Une autre référence
à la France apparaît dans son poème « Pour Sûr » avec la description « d’un camembert
bien fait », un symbole connu de la France. Le fromage est souvent symbolique des
bourgeois français, auxquels Damas essaie de s’assimiler. L’adjectif « bien fait »
implique qu’il y a beaucoup d’opportunités d’assimilation, l’assimilation du poète est
« bien fait », mais il l’essaie de résister.
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La confusion d’identité n’était pas un effet rare ou étonnant parmi les
mouvements anticoloniaux. Pour les activistes de la négritude, le problème était
compliqué par les modes d’activisme eux-mêmes. Ils utilisaient la langue française pour
combattre le colonialisme et l’assimilation. Mais cette lutte d’identité encourageaient les
activistes, leur donnait d‘autres choses à combattre.

Expressions des divisions
Malgré des buts similaires, ces groupes avaient souvent des divisions
idéologiques et raciales. La race chez la communauté des immigrés noirs était
indéniable. La race devenait une façon facile les juger des autres membres des
organisations anticoloniales, un aspect des relations entre les membres du mouvement et
les relations avec des Français, et un critère d’adhésion dans ces organisations. (La
manière dont ces personnes voyaient la race montrait comment ils la percevaient.) Les
noms qu’ils utilisaient reflétaient les perceptions chez activistes plutôt que la couleur de
leur peau.69
Ces divisions étaient particulièrement visibles dans la Ligue de la Défense de la
Race Nègre (LDRN). La LDRN a commencé comme Le Comité de la Défense Nègre
(CDRN). Le CDRN, quand la direction est passée d’un Africain à un Antillais, s’est
transformé en « Comité de défense de la race noire. »70 Ce changement de nom montrait
un changement de vues politiques. En même temps, le mouvement de la négritude
essayait de récupérer le mot « nègre » qu’ils percevaient comme plus dérogatoire, et ainsi
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le réclamer était plus masculin. Ce changement était revendiqué par des travailleurs du
mouvement de la négritude, comme Lamine Senghor, un militant sénégalais.71
Beaucoup d’hommes noirs trouvaient l’utilisation du mot « nègre » comme une
façon de le réclamer, ainsi que leur masculinité et leur négritude. Partout dans les articles
et les titres du Cri des Nègres, le journal de la LDRN, le mot « nègre » apparaissait
régulièrement.72 Partout dans les poèmes des pères du mouvement de la négritude aussi,
le mot « nègre » apparaissait plus souvent que le mot « noir. » Damas et Césaire
utilisaient « nègre » dans leurs poésies aussi.73 Ce mot était utilisé aussi dans les
publicités et les appels à la race noire contre l’assimilation, comme dans les articles « Les
misères et les souffrances de tout un peuple nègre, » « Nègres pour la défense de l’Union
Soviétique » et « Alerte ! Camarades Nègres : la répression s’accentue » publiait dans Le
Cri des Nègres.74 Ces articles utilisaient des mots forts comme « Alerte ! » pour saisir
l’attention des lecteurs. Ces mots en conjonction avec le mot « nègre » donnaient à ces
articles un sens d’urgence tout en avançant la cause anti-impérialiste dans les yeux des
lecteurs.
Parmi les groupes anticoloniaux, certains membres utilisaient le mot « mulâtre »
pour attaquer d’autres membres avec des origines biraciales, un mot que Damas utilise
seulement une fois dans Pigments, dans le poème « Hoquet, » quand le narrateur décrit
qu’il se sent comme un assimilé, invoquant le mot « mulâtre. »75 Les membres des
organisations anticoloniaux utilisaient le mot dans une manière similaire. En 1931, les
71
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tensions entre Faure et Kouyaté, les deux membres proéminents de l’organisation LDRN,
ont atteint leur haut point.76 Kouyaté, originaire du Soudan Français (maintenant le
Mali), s’est attaqué souvent à Faure, qui venait des Antilles, à cause de sa race.77
Kouyaté traitait Faure de mots dérogatoires comme « mulâtre, » s’attaquant souvent à sa
masculinité. D’après Kouyaté, Faure n’était pas digne d’organiser la LDRN. Des coups
verbaux comme « mulâtre » s’échangeaient souvent parmi des membres, mais les
échanges ne se limitaient pas aux pays d’origines différentes. On les utilisait aussi pour
ceux que d’autres noirs voyaient comme « assimilés. »78
Ces divisions résultaient souvent des différences d’origine, la plus commune étant
les différences entre les Africains et les Antillais.79 Les Antillais étaient souvent plus
blancs que les autres parce qu’il y avait une grande population blanche aux Antilles
depuis 1502.80 Aux Antilles, il y avait une hiérarchie très stricte fondée sur la race parce
qu’aux Antilles les divisions de race étaient moins claires. Cette hiérarchie créait des
relations plus intenses en ce qui concerne la race. Ironiquement, l’importance de
l’hiérarchie résultait du plus grand nombre des métis aux Antilles, ce qui brouillait la
hiérarchie raciale. Si certains pouvaient s’identifier et classer les autres par la race,
l’hiérarchie gagnait de l’importance.
Une autre préoccupation dans la communauté noire concernait le mariage mixte.
Beaucoup de colonisés épousaient des femmes blanches, comme Léopold Senghor et

76

Boittin, “Black in France,” 31.
Ibid., 31.
78
Ibid., 31-32.
79
Ibid., 31-32.
80
Césaire, Cahier, xv.
77

72

Frantz Fanon.81 Fanon affirme que les hommes noirs cherchaient souvent l’approbation
des Blancs et par l’amour romantique avec des Blanches. Comme Fanon explique : « En
m’aimant, elle me prouve que je suis digne d’un amour blanc. On m’aime comme un
Blanc./Je suis un Blanc. » Selon Fanon, on peut récupérer sa masculinité par l’amour
blanc.82 Il continue : « Dans ces seins blancs que mes mains ubiquitaires caressent, c’est
la civilisation et la dignité blanches que je fais miennes. »83 Fanon explique pour des
hommes noirs, l’amour blanc est seulement une manière de gagner l’acceptation blanche.
Mais, ironiquement, Fanon lui-même a épousé une femme française et blanche.
Senghor, de son côté, affirme que parce qu’il était marié à une femme blanche, il
était plus au courant des problèmes des noirs à cause des différences qu’il voyait quand il
était avec sa femme.84 Il explique aussi que le communisme était une idéologie
internationale, er ainsi, les mariages mixtes ne s’opposaient pas aux buts communistes.85
Cette interprétation des mariages entre les deux races menait aux restrictions de
l’adhésion des femmes blanches dans les groupes anticoloniaux. Les femmes noires
étaient déjà limitées dans leur adhésion, mais les femmes blanches étaient vues comme
des espionnes de la colonisation française, malgré leur mariage. Ces mariages se
voyaient comme un acte politique.86 L’Union des Travailleurs Nègres débattait cette
question, permettant par la suite à des femmes blanches, du moment qu’elles étaient
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mariées avec des hommes noirs, de participer dans l’UTN.87 Beaucoup d’autres groupes
avaient des politiques similaires, bien qu’acceptées à contrecœur.
En 1927, le CDRN, divisé à cause de différences idéologiques, formait le LDRN.
Une partie des membres trouvait le Parti Communiste (PC) trop restrictif. Beaucoup de
sujets perdaient leur confiance en le PC en devenant plus soucieux de leurs buts
nationalistes.88 Mais les hommes noirs se sentaient particulièrement isolées à cause de
l’exclusion des problèmes noirs (bien qu’ils aient ajouté des informations sur les
immigrés européens et indochinois) dans le journal du Parti Communiste Français (PCF),
L’Humanité.89 Beaucoup de ces activistes trouvaient que le PC était devenu trop
centralisé, et ils pouvaient accomplir leurs buts nationalistes plus efficacement dans
d’autres façons, sans le PC.90 Cette détermination vers un but commun, de reconquérir
leurs droits et par conséquent, l’indépendance, affirmait aussi la masculinité des hommes
noirs. En mettant leurs besoins politiques et sociaux avant tout, les activistes agissaient
de façon paternaliste, et ainsi, réaffirmaient leur masculinité.91
Ces divisions créaient des tensions entre les activités anti-impérialistes, mais en
même temps révélaient des préoccupations et des nuances raciales et politiques parmi les
organisations anticoloniales. Les divisions montraient souvent des tons masculins qui
attestaient de l’importance des vues masculines parmi les hommes coloniaux. Toutes ces
préoccupation et divisions s’avéraient un autre obstacle à leurs buts. A ces divisions
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s’ajoutaient souvent des questions d’identité, entraînant ces sujets à rejeter l’assimilation
avec plus de force.

Conclusion
Ces rejets de l’assimilation amenaient progressivement ces activistes à exiger
leurs droits et par la suite, leur indépendance. Le poème « Et Cætera » de Damas
exprime ces exigences du mouvement de la négritude. Dans « Et Cætera » le poète décrit
sa frustration et son impatience avec le colonialisme français, et le prix que les colonisés
payaient déjà.
« Et Cætera » se compose de vers courts, qui n’ont souvent que deux mots, ce qui
crée un sentiment d’urgence.92 Quand ce sentiment d’urgence se combine avec un ton
vulgaire et violent, on constate un sentiment d’exigence. Il répète la phrase « Moi je leur
demande » au commencement des cinq dernières strophes. Le mot « demande » montre
son exigence, il réclame ses droits. Le poète refuse d’accepter les ordres et les
stéréotypes français, et il revendique sa négritude et encourage les autres à faire de même.
Il refuse d’accepter, comme dans d’autres poèmes dans Pigments, la domination
française. Il reconnaît que la France voit ses sujets comme des outils, faisant allusion aux
soldats et aux combattants auxquels le poète s’adresse dans le poème. Avec ce poème, le
poète dit que la France a déjà pris beaucoup de combattants, et il est nécessaire qu’elle
arrête. Mais, elle n’arrêtera pas sans une lutte, donc les réclamations des sujets doivent
être fortes. Il n’y a pas de ponctuation dans le poème. Le manque de ponctuation ne
permet pas les fins des phrases, ainsi il n’y a pas de doute quant aux exigences. La
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dernière strophe, « Moi je leur demande/de foutre aux ‘Boches’/ la paix, » montre la
finalité de leurs demandes avec une exigence forte et finale. Damas utilise des mots
vulgaires dans le vers « de foutre aux ‘Boches’ » d’attaque les allemands et au mêmes
temps exprime l’urgence d’issue. Cette strophe demande les droits des colonisés dans
une façon qui encourage d’autres sujets à faire la même chose.
Le poème « Et Cætera » clôt le recueil Pigments, recueil qui exprime les
souffrances de l’assimilation. Ce poème termine le recueil avec une expression de
souffrance qui ajoute plus de sens à ce poème. Parce que c’est le poème final, les
sentiments de ce poème restent plus facilement avec le lecteur. Damas laisse le lecteur
intentionnellement avec un sentiment de colère et d’exigence – émotions qu’il propose
comme une solution ; selon ce poème de Damas, on doit exiger ses droits et refuser d’être
traité comme inférieur aux autres. Autrement dit, on doit revendiquer sa négritude.
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Chapter Five: Using Paris as a Space to Advance Anticolonial
Activism
Chapitre Cinq: Paris comme espace d’activisme dans les
mouvements anticoloniaux
Introduction
Paris était le centre, le cœur des mouvements anticoloniaux. Paris est
particulièrement unique à cause de son accessibilité par les sujets coloniaux et les
citoyens français. Paris, capitale de la France, était la tête du gouvernement français.
Ainsi, les Parisiens, et tous les sujets coloniaux qui habitaient à Paris, avaient accès aux
institutions gouvernementales et aux autres immigrés des colonies. Paris était une
destination pour les immigrés des colonies, plus que les autres villes, comme Marseille
ou Bordeaux.1 Par ailleurs, Paris était l’espace de recrutement parfait pour ces groupes
anticoloniaux. La proximité des institutions administratives et politiques (y compris les
administrations coloniales) donnait aux activistes plus d’occasions d’avancer leurs buts.
Paris, à cause de sa taille, offrait beaucoup d’emploi et beaucoup d’occasions pour
l’éducation, particulièrement l’éducation des sujets coloniaux. En fait, deux des trois
pères de la négritude sont venus à Paris avec une bourse d’études, une occasion
normalement refusée aux sujets coloniaux.2 Cette atmosphère des intellectuels et des
artistes à Paris permettait des échanges littéraires, intellectuels et culturels parmi les
sujets coloniaux.
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Ces interactions favorisaient l’émergence d’organisations anti-impérialistes. La
plupart des organisations anticoloniales étaient établies à Paris. Paris fournissait l’espace
parfait pour ces efforts – un espace qui ces activistes utilisaient pour faire la publicité de
leur activisme sociale et politique. Cet espace permettait aux activistes de rencontrer
d’autres individus qui partageaient les mêmes croyances, et en même temps, recrutaient
ces autres pour leur cause. Mais, simultanément, Paris était plein de stéréotypes et de
préjudices contre les noirs coloniaux et contre lesquels ces sujets coloniaux devaient
lutter dans leur activisme.
Ce chapitre examine comment ces activistes utilisaient l’espace de Paris, comme
espace physique, intellectuel, gouvernemental et culturel. Quoique Paris ait permis la
création des organisations de la négritude, Paris gardait aussi la culture française, et dans
les années trente, la culture française incluait l’idée et la pratique d’Empire. Ses
activistes anticoloniaux se battaient contre ces idées d’impérialisme ; en même temps, ils
essayaient de créer une communauté unie contre ces mêmes idées. Afin d’examiner la
complexité de cette espace, je divise ce chapitre en cinq sections analytiques. D’abord, je
donne le contexte historique et culturel du mouvement de la négritude à Paris pendant les
années trente, discutant l’obsession française avec l’exotisme et la négrophilie.
J’enchaîne avec une discussion sur la manière dont ces activistes et ces organisations
noires utilisaient l’espace de Paris pour redéfinir leurs perceptions de l’espace (social,
politique et culturel), leurs relations avec les communistes et leurs perceptions de la
masculinité pour accomplir leurs buts. A l’appui de mon analyse, j’utilise les rapports de
Centre des archives d’Outre-mer (CAOM), la poésie des poètes de la négritude, comme
j’ai précisé dans chapitre un, et d’autres sources secondaires.
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Le « Vogue Nègre »
Imaginez Paris dans les années trente. Si vous étiez un immigré noir, la première
chose que vous noteriez serait les publicités qui vous entoureraient, lesquelles étaient
pleines de racisme. La plupart des arrivés nouveaux à la ville allaient au cinquième
arrondissement, spécifiquement, le Quartier Latin où une portion des activistes noirs se
rencontraient, et de temps en temps, vivaient. Ce quartier était aussi plein d’autres
intellectuels, comme des écrivains et des artistes. Cette région endiguait la Sorbonne, où
beaucoup d’activistes faisaient des études à l’aide d’une bourse, comme Senghor et
Césaire. Dans cette niche de Paris, on trouvait des discothèques noirs et d’autres lieux,
pour attirer des immigrés avec des esprits et des intérêts similaires, et de temps en temps,
des rendez-vous politiques. Ce lieu offrait aussi l’accès à d’autres parties de la ville assez
facilement.
De l’autre côté de la Seine, dans le huitième arrondissement, Josephine Baker,
une danseuse américaine, dansait au théâtre des Champs Élysées pour une audience
française, majoritairement, blanche.3 Les années vingt ont vu la fascination avec la
négrophilie avec l’arrivée des noirs (souvent américains) connus comme Josephine Baker
et l’explosion de la popularité du jazz. Ces Américains noirs provoquait la fascination
française avec l’exotisme, un sujet principal de la culture française dans les années trente,
entraînant ce que les Français les ont nommé les « vogues nègres. »4 Ce terme continuera
d’être utilisé pendant les années trente, changeant la manière dont les Français voyaient
les Noirs. Après la montée de la négrophilie, les Noirs à Paris sont devenus plus visibles,
et les stéréotypes des noirs sont devenus plus indéniables.
3
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Josephine Baker est entrée dans l’histoire de Paris avec ses représentations très
sexuelles et exotiques.5 Paris est tombé amoureux de Baker, partiellement à cause de son
mystère.6 Quoiqu’elle ne fût pas un sujet colonial elle-même, Baker devenait une
manière de voir des sujets coloniaux.7 Mais Baker était une idole populaire plutôt qu’un
citoyen modèle. Les Français la percevaient comme très fashionable, et avec chaque
séance, Baker, une métisse, devenait plus blanche dans les yeux français, un fait solidifié
par son soutien de l’invasion de l’Ethiopie en 1935.8 Mais, avant l’agression italienne,
Baker a commencé d’être en mauvaise odeur auprès des groupes anticoloniaux. Tiémoko
Garan Kouyaté, homme très puissant dans les groupes anti-impérialistes et tête de la
Ligue de la Défense de la Race Nègre (LDRN) et l’Union de Travailleurs Nègres (UTN)
pendant les années trente, n’aimait pas Josephine Baker. Elle a perdu ses bonnes grâces
avec ces groupes quand elle a refusé des invitations des fêtes noires organisées par ces
groupes, ce que Kouyaté a pris très mal.9
Les sujets coloniaux ne pouvaient pas rivaliser avec ces images de Baker. Elle
définissait mais en même temps, n’était pas un sujet colonial. Par exemple, Baker a
gagné la couronne de l’Exposition Coloniale de 1931, devenant la reine de l’exposition.10
Mais, elle ne qualifiait pas pour le titre parce qu’elle n’était pas une Française ou un sujet
colonial, mais une Américaine. Des journaux anticoloniaux ont décrit Baker comme une
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« pute » qui désavouait sa race pour l’attention des médias.11 Pour beaucoup de Français,
Baker devenait le symbole de l’Africanité ; elle contenait l’exotisme et le colonialisme
des peuples noirs.12
Fanon discute la psychologie sous l’allure sexuelle des sujets coloniaux, offrant
une explication de l’exotisme qui fascinait les hommes et femmes français et blancs. Il
explique : « L’homme est mouvement vers le monde et vers son semblable. Mouvement
d’agressivité, qui engendre l’asservissement ou la conquête ; mouvement d’amour, don
de soi terme final de ce qu’il est convenu d’appeler l’orientation éthique.»13 Ainsi, des
relations interraciales étaient plus qu’une attraction, c’était aussi un désir psychologique
d’explorer d’autres races. Fanon a expliqué que pour les Noirs, les relations avec les
personnes blanches sont une autre façon de récupérer l’acceptation des blancs, une autre
forme de la domination de ceux-ci.14 Et pour les noirs, cette domination sexuelle par les
noirs sur les blancs réaffirmait leur masculinité, comme nous avons vu dans le chapitre
dernier. Mais en même temps, cette tentative de réclamer la masculinité n’a pas toujours
réussi. Ainsi, les activistes utilisaient leur visibilité à leur avantage, ils refusaient de voir
ces publicités comme un rappel constant, et ils les utilisaient plutôt pour recruter d’autres.
La fascination française avec les noirs créait des stéréotypes indéniables contre
lesquels les activistes de la négritude devaient lutter réclamer leurs perspectives d’euxmêmes. Pour accomplir ces buts, les activistes de la négritude coordonnaient souvent
avec le Parti Communiste (PC), qui leur donnait plus d’accès et aussi plus d’occasions de
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résister à l’empire. Comme forme de résistance, ces activistes utilisaient ces mêmes
stéréotypes pour se battre contre l’Empire et du même coup, réclamer leur masculinité.

Visibilité raciale à Paris
Malgré les stéréotypes et les connotations négatives des publicités, les activistes
noirs utilisaient cette visibilité raciale à leur avantage. Les activistes de la négritude
constituaient une très petite portion de la population parisienne. Mais, ils étaient souvent
ensemble, comme Senghor a écrit : « Naturellement Paris est petit, du moins pour les
intellectuels nègres » ce qui favorisait des interactions fréquentes entre des personnes
noires.15 Afin de promouvoir les efforts des organisations anticoloniales, ils visaient des
arrondissements spécifiques avec des fêtes, des publicités et des manifestations. Ainsi,
on pouvait identifier facilement des membres potentiels par leur race, un phénomène que
Boittin nomme « reverse exoticism » dans son travail.16 Fanon explique que,
normalement, l’homme noir était découragé et déshumanisé par les réactions des hommes
blancs qui le jugeaient constamment seulement à cause de sa race, des stéréotypes qu’ils
ne pouvaient pas surmonter.17 Mais, en utilisant ces divisions de race, les activistes
rejetaient ces attentes et ces connotations négatives de la part des Français, et
reconquéraient involontairement une portion de leur identité, redéfinissant leurs
perceptions d’eux-mêmes et de leur race.18
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Damas exprime cette idée dans sa poésie, Pigments, qu’il a écrite comme une
réponse à sa vie en France.19 Dans « Solde, » qu’il a écrit pour Aimé Césaire, le
narrateur est jugé constamment par les autres, notamment les Français (voyez Appendix
A).20 Le poète répète « J’ai l’impression d’être ridicule » au commencement de chaque
strophe, mettant l’accent sur les attentes impossibles des Français.21 Le poète raconte
qu’il se sent gêné à cause des vêtements qu’il porte ; les vêtements sont européens, un
souvenir de la société à laquelle il est assimilé ne serait-ce qu’incomplètement. Non
seulement les vêtements sont européens, ils sont bourgeois aussi, autre souvenir de la
France ; c’est à cause de la classe économique de Damas qu’il a pu aller à l’université en
France.22
Ces vêtements définissent l’autre, le colonisateur, dans le poème, et séparent le
poète de cet autre.23 Le poète révèle les vêtements européens bourgeois qu’il porte :
« souliers, » « smoking, » « plastrons, » « faux-col, » « monocle, » et « melon. »24 Tous
ces vêtements sont connus à cause de leur incommodité. Oui, ce sont des vêtements
inconfortables, mais ils sont associés aussi à la culture française. Le poète se sent faux à
cause de ces vêtements, comme un imposteur.25 Ces sentiments du désir de fuite
équivalent à l’impossibilité actuelle d’échapper aux stéréotypes. Le poète clôt le poème
avec une question de « ci-vi-li-sa-tion, » un mot allongé pour de placer l’importance à
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cette question.26 La fin du poème résume sa culpabilité et sa critique du colonialisme, y
compris son désir de se séparer de cette « ci-vi-li-sa-tion. »
En se séparant lui-même de cette culture questionnable, le poète a commencé de
réclamer sa culture, et en rejetant d’autres vues, sa masculinité, et appelle les autres à
faire la même chose. Comme décrit dans le chapitre dernier, le poème « Solde » décrit
les mêmes sentiments ; les Français servent su poète « les gâteaux enrhumés », un
symbole de la poison de l’empire français.27 Ces sentiments montrent la visibilité raciale
à Paris, et ce qui entoure les activistes. Les groupes anticoloniaux partageaient les
mêmes sentiments.
L’UTN, un syndicat anticolonial, utilisait très efficacement cette tactique de
visibilité raciale. En rencontrant d’autres dans les rues de Paris, spécifiquement les rues
de Paris où ces sujets se réunissaient, les activistes pouvaient avancer leurs buts. Ces
membres utilisaient la visibilité raciale à leur profit, arrêtant les personnes noires dans les
rues et sollicitant leurs opinions politiques et sociales, essayant de trouver des membres
potentiels.28 Ils choisissaient aussi certaines rues pour distribuer leurs journaux, une
méthode critique de créer des revenus pour ces organisations. Utilisant ces mêmes idées,
les organisations, la plupart des organisations communistes, comme l’UTN, organisaient
des événements sociaux pour les noirs (membres potentiels) à Paris.29
Les rendez-vous se passaient dans les quartiers les plus peuplés par les noirs et
des organisations anticoloniales.30 Ce n’est pas à dire que ces rendez-vous se passaient
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toujours au même lieu, mais ils se passaient dans les arrondissements très peuplés avec
des sujets coloniaux. En concentrant leurs rendez-vous, ces activistes noirs pouvaient
atteindre plus de membres en moins de temps. Ces arrondissements avaient plus de
discothèques noires et d’autres lieux de rendez-vous qu’ils pouvaient utiliser, ainsi, il
était plus probable qu’il y ait plus d’audience aux rendez-vous. Ces rendez-vous
incluaient des activités conçues pour séduire les hommes, plutôt que les femmes
coloniaux. Ces activités étaient affichées partout dans ces quartiers ; leurs publicités
étaient placées stratégiquement dans des arrêts de métro spécifiques et des immeubles
avec des liens avec des personnes coloniales.31
L’UTN qui organisait beaucoup de ces évènements sociaux incluait souvent des
activités masculines. En avril 1933, l’UTN a organisé un événement social, annonçait,
sponsorisait des matches de boxe, des « danseuses exotiques, » et d’autres activités
destinées à la population coloniale générale, comme des concerts avec la musique « jazz
noir. »32 En présentant la musique « jazz noir » ces activistes noirs créaient un sens de
fierté des cultures noires, attiraient d’autres noirs et, à l’occasion, des négrophiles. Ces
danseuses faisaient usage de la fascination française avec l’exotisme et en même temps
des activités spécifiques faisaient appel aux masculinités des membres potentiels. Boittin
précise : « The event wooed its audience by announcing female performers of a
sensuality with colonial characteristics, and male performers of power. »33 Cette
description monte de deux façons l’ingéniosité du spectacle incluant sur des femmes
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coloniales et les plaçant dans une position de spectacle et en même temps flattant les
hommes, coloniaux aussi, d’une manière forte.
Les hommes démontraient l’homme idéal, colonial, puissant, noir, qu’ils
assimilaient à la masculinité. Peut-être la caractéristique la plus importante que ces
artistes démontraient était la fierté – ils étaient fiers malgré les perceptions françaises qui
les entouraient. En plaçant des hommes puissants en contact avec des membres
potentiels, ces membres se comparaient eux-mêmes, au niveau de leur masculinité aux
performeurs, espérant d’imiter leur puissance, ce qui semblait plus réalisable que la
masculinité hégémonique des Français.34 Ces rendez-vous étaient conçus pour garder
ces hommes noirs loin des regards et des jugements des hommes blancs, et leur
permettaient de créer leurs propres masculinités dans ce contexte.35
Simultanément, les représentations des femmes coloniales comme exotiques
réitéraient les sentiments de masculinité chez ces hommes (activistes et membres
potentiels). Les hommes confirmaient leurs propres masculinités par le rôle secondaire
des femmes : en l’occurrence, les femmes allaient aux fêtes seulement comme danseuses,
ce qui utilisait aussi l’allure d’exotisme noir à leur avantage. Comme Segal affirme dans
sa théorie de la masculinité, en refusant accès aux femmes, ces hommes affirmaient aussi
leurs masculinités.36 Les perceptions de ces performers étaient placées avec des matches
de boxe, autre activité qui mettait l’accent sur les masculinités des hommes. En plaçant
les femmes comme un spectacle exotique, les recrus (la plupart des hommes) pouvaient
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simultanément réclamer leurs masculinités et tourner les perceptions françaises des sujets
coloniaux à leur avantage.
Des centaines des personnes, environ 400, étaient présents à cet événement social
particulier, en partie à cause des spectacles fournis.37 Kouyaté, la tête d’UTN, est devenu
enthousiaste par le grand nombre de spectateurs, ainsi, il a commencé son discours
immédiatement. Dans son discours, Kouyaté a exprimé des thèmes de Panafricanisme :
la solidarité entre des personnes noires, un but d’UTN décrit plus haut. Kouyaté était un
très bon orateur, ainsi ses discours recevaient souvent des réponses positives et
incendiaires, une autre façon dont ils affirmaient leurs masculinités.38 Kouyaté a
continué cette tradition, faisant des discours à chaque rendez-vous. Quoique les rendezvous changent de lieux, les sentiments restaient les mêmes et l’UTN prospérait.39 L’UTN
continuait d’organiser des événements comme la fête susmentionnée et, à cause de sa
popularité, d’autres organisations ont suivi les mêmes idées, ont redéfini leur race et
masculinité chaque fois qu’ils utilisaient la visibilité raciale, ajoutant de la puissance à
leurs cultures.40
En travaillant en conjonction avec le Parti Communiste (PC), ces groupes
anticoloniaux pouvaient travailler plus facilement et effectivement d’avancer leurs buts.
Non seulement ces buts étaient-ils accomplis en partie en utilisant la visibilité raciale
mais ils utilisaient aussi les mêmes stéréotypes français contre l’empire français. Cette
stratégie et le soutien du PC, aidaient les hommes noirs à réclamer leur masculinité.
37
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Paris comme capitale culturelle et destination
Cette visibilité raciale était répundue aussi dans la communauté multiculturelle de
Paris. Paris était le cœur de la France ainsi que le cœur de la culture française mais
quoiqu’elle soit la capitale de la France, Paris recevait des personnes qui venaient du
monde entier. Les Français célébraient une petite portion des immigrés, comme
Josephine Baker et d’autres Américains, la plupart célèbres comme Langston Hughes et
Ernest Hemingway. Ce multiculturalisme donnait aux activistes noirs l’espérance que
par la suite, toutes les cultures les accepteraient. Encore, ces activistes voulaient
encourager ces idées de multiculturalisme. Comme Roger Baldwin, avocat pour les
libertés civiles aux Etats-Unis, a dit, « Paris is the capital of the men without a
country.»41 À cause de cette dualité de multiculturalisme et de francité, les activistes
noirs voulaient faire de Paris la capitale du mouvement noir et culturel. La ville semblait
parfaite, s’ils pouvaient partager une capitale, les différences entre les cultures pouvaient
être acceptées plus facilement.42
La diversité que Paris offrait a ouvert beaucoup de portes pour ces activistes noirs.
Paris était une grande ville ; ainsi, pendant ces années de chômage, beaucoup de
personnes y allaient pour chercher un travail. En même temps des intellectuels, venant
du monde entier, étudiaient dans les universités très respectées à Paris, comme la
Sorbonne.43 Cette diversité aidait la création d’un nombre de groupes anticoloniaux. Le
multiculturalisme et la marginalisation parmi les sujets coloniaux promouvaient la
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solidarité.44 Puisque la plupart des sujets se sentaient exclus de la culture française à
cause des restrictions des droits, ils ont trouvé une communauté avec d’autres sujets qui
connaissaient la même expérience. La création des groupes et une communauté leur
permettait de redéfinir et créer leurs masculinités d’une manière plus accessible.45 En
échappant à la masculinité hégémonique des hommes français, dans leur nouvelle
communauté, ils pouvaient promouvoir leur masculinité plus facilement.
La culture dans la métropole influençait la poésie des pères de la négritude, mais
ces influences se manifestaient de manière très différente.46 Damas trouvait qu’être à
Paris soulignait sa lutte d’identité et ses préoccupations avec sa race.47 Il exprime ce
sentiment partout dans Pigments, particulièrement dans ses poèmes, « Solde, » déjà
mentionné, et « Si Souvent » toutes lesquelles luttent avec l’idée de la colonisation et
l’assimilation (voyez Appendix A).
Le poète dans « Si Souvent » lutte avec les questions de race, il est encerclé
toujours, ce qui révèle les émotions du poète. Les souvenirs de sa race « m’entoure[nt] »
et « m’empêche[nt] » ce qui permet aux émotions négatives de survenir comme sa
« rage » et sa « haine. »48 Il affirme que « rien ne saurait autant calmer » ces émotions
négatives. Le poète se débat mais les vues des autres de sa race qui le changent, lui
donnent un sens de honte et par la suite, quand il se rend compte de sa fierté, il entre en
colère. Avec les souvenirs constants il ne peut « jamais [d’]être/un homme » parce qu’il
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est toujours associé à sa race, il ne peut pas exister comme un individu.49 Ces sentiments
font écho au travail de Fanon qui explique que les colonisateurs créaient un complexe de
supériorité que les noirs ne pouvaient pas surmonter.50
Césaire, dans son poème Cahier d’un Retour au Pays Natal exprime aussi son
mécontentement avec l’Empire français pendant la quête du poète pour une perception de
soi.51 Taoua explique dans son analyse que le poète cherche « a manner to bring about a
new man » ; ce qu’il exprime dans la strophe « Pitié pour nos vainqueurs omniscients et
naïfs ! »52 Cette expression dévalue la masculinité des hommes français, au lieu de
respecter les masculinités et les conquêtes des Français, le narrateur a pitié d’eux. Ce
sentiment modifie la haine exprimée plus tôt dans le poème, au lieu de valider la
domination des Français, le narrateur émascule les Français en les appelant « naïfs ».53
Cet adjectif est plus féminin, ainsi en décrivant la France et des Français avec des
adjectifs féminins, on réclame sa masculinité en opposition ce qu’on décrit.54
Ces poèmes fonctionnent comme un moyen de s’exprimer. Avec leurs poésies, ils
pouvaient réclamer leurs identités et leurs masculinités des colonisateurs. Ils ont publié
ces expressions, ont partagé leurs vues de solidarité avec d’autres sujets coloniaux, créant
un plus grand et fort sentiment de communauté chez ces sujets. L’interaction de cette
communauté à Paris servait comme une réalisation du besoin d’activisme contre l’empire.
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Paris devenait la capitale des publications des autres cultures. Les ouvrages de Damas et
Césaire ont été publiés à Paris, et distribués dans la ville.55 Ces collections de poésies
montraient les réactions de la culture française vis-à-vis des hommes colonisés,
encourageant les autres à exprimer leurs identités et leurs problèmes coloniaux. Les
journaux anticoloniaux, la plupart des journaux communistes, publiaient aussi les poèmes
des pères et les distribuaient à Paris, unissant les buts des organisations.56
Comme nous avons vu dans le chapitre quatre, beaucoup d’immigrés se
réunissaient à Paris à ces occasions. Ces groupes noirs incarnaient une communauté et
une atmosphère des idées anti-impérialistes. Une portion de ces idées était importée par
des personnes qui venaient à Paris, comme les membres du Harlem Renaissance et les
membres du Parti Communiste (PC). Ces idées ajoutaient à l’atmosphère vivante de
Paris, inspirée par des immigrés et des sujets coloniaux. L’utilisation de Paris comme
une destination connue permettait aux activistes noirs d’attirer d’autres individus, s’ils
étaient membres du Parti Communistes ou de la communauté africaine.
Paris non seulement fournissait une communauté de sujets coloniaux qui y
habitaient, mais était aussi la destination pour la plupart des voyages des colonies et
d’autres pays. Cette accessibilité permettait aux groupes anticoloniaux de distribuer plus
facilement des journaux aux colonies, un but très connu chez ces groupes.57 Il était très
important que ces journaux parviennent au colonies, parce qu’ils étaient une partie du
financement des groupes. Ces voyageurs apportaient aussi d’autres idées qui

55

Kesteloot, Les Écrivains Noire dans la Langue Française, 124.
Wilder, The French Imperial Nation-State, 154.
57
Ibid., 172-173, 180.
56

91

influençaient et renforçaient des arguments contre le colonialisme. Les idées se
transformaient constamment à cause de l’influx des idées.
Paris fournissait aussi d’autres occasions internationales. Pendant les années
trente, la France était un des pays les plus forts de l’Europe et du monde. Paris n’était pas
seulement une ville française, mais une ville du monde. Cette accessibilité mondiale
permettait aux activistes noirs d’organiser des conférences ou des expositions
internationales, occasions qui permettaient à ces individus de gagner l’appui en dehors de
la France, et, de temps de temps, en dehors du Parti Communiste. Paris offrait beaucoup
d’expositions et de réunions dont ces activistes noirs ont profité. Pendant les années
trente, Paris a vu un nombre d’expositions, comme l’Exposition Coloniale (1931), à
laquelle les activistes noirs ont répondu avec une conférence anticoloniale, et le
Deuxième Congres des Écrivains pour la Défense de la Culture (1935), auquel beaucoup
d’individus noirs ont assisté comme Langston Hughes et Damas.58 Paris a une histoire de
conférences, on y a organisé les deux Congrès Panafricain en 1919 et 1921. Ces
conférences ont donné aux activistes noirs une occasion d’aller à Paris, où ils ont absorbé
de nouvelles idées.
Ces communautés diverses et multiculturelles permettaient aux activistes de
promouvoir buts de la négritude. Parce qu’ils étaient membres d’une communauté
unique et diverse, ces activistes pouvaient non seulement réclamer leurs droits avec les
échanges d’idées, mais ils pouvaient aussi réclamer et redéfinir leurs masculinités. Cette
communauté travaillait souvent avec le PC, associant des ressources et des membres pour
améliorer leurs buts.
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Paris comme capitale du gouvernement français
Le PC donnait aussi plus d’accès politique aux activistes anticoloniaux. Comme
nous avons vu dans le dernier chapitre, pendant les années trente, le Parti Communiste
(PC) a gagné une nouvelle puissance dans le gouvernement français.59 Le gouvernement
français était socialiste pendant ces années, et les activistes noirs pensaient que cette
idéologie les aiderait, mais en réalité, le gouvernement français à cette époque n’avait pas
les mêmes buts que ces activistes.60 Bien que le PC ait soutenu financièrement le LDRN,
quand Kouyaté était à la tête de l’organisation, les relations entre les deux organisations
étaient tendues.61 Kouyaté troublait souvent le PC, ou une division du PC, quand il
essayait d’organiser des syndicats indépendants de l’aide du PC, s’éloignant ainsi du
chapitre local, le PCF.62 Kouyaté faisait l’objet de la surveillance française, il se
plaignait d’être suivi par les autres pays, notamment, l’URSS.63 Malgré les relations
tendues, le PC finançait une partie des organisations anticoloniales. Kouyaté n’était pas
la seule personne que le gouvernement français suivait. Le CAI suivait les individus
qu’ils pensaient dangereux, les suivait même aux cafés.64
Comme la capitale du gouvernement, Paris offrait aussi des occasions d’éducation
aux citoyens français et aux sujets coloniaux. Beaucoup d’intellectuels allaient à Paris
pour assister aux universités très respectées, une portion qui venait avec une bourse
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d’études.65 Les sujets coloniaux recevaient aussi des bourses d’études qui leur
permettaient non seulement d’apprendre à l’étranger, mais aussi d’avoir des occasions de
résister à l’empire. Le gouvernement français sponsorisait ces étudiants parce qu’il avait
besoin de sujets éduqués pour enseigner aux colonies. Le gouvernement espérait que ces
sujets retourneraient à leur pays natal, renforçant la puissance de l’empire français.66
Mais, une portion des étudiants ne soutenait pas l’empire, mais luttait contre lui.
Paris attirait ces intellectuels aussi à cause de son importance comme la tête du
gouvernement. Ils pensaient que l’accès à la capitale avancerait leurs buts d’autodétermination. Parce que Paris était la tête du gouvernement, les activistes trouvaient
l’espace parfait pour manifester contre le gouvernement et l’empire français. En outre,
les sujets coloniaux avaient plus de droits dans la metropole qu’aux colonies.67 Beaucoup
d’activistes choisissaient de manifester contre l’empire à Paris, c’était plus difficile
d’ignorer des manifestations à côté des grand immeubles ou des rues publiques à la
capitale. Beaucoup de ces activistes montraient leur activisme aux événements comme le
défilé de la fête de la Bastille, sponsorisé par le Front Populaire. En 1935, ces activistes
de la négritude, des activistes communistes et les membres du Front Populaire,
rassemblaient « Pour la République. »68 Les activistes coloniaux scandaient des slogans
comme « Afrique Pour Les Africains » et tenaient des pancartes qui disaient « Equal
Rights and Equal Status for North African and Colonial Workers. »69 Apres l’invasion
de l’Ethiopie, il y avait aussi un grand nombre de manifestations contre le fascisme,
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décrit dans le chapitre dernier. Ces actions contre l’impérialisme résultaient de la
surveillance des activistes spécifiques et la censure de la presse anticoloniale.70
Malgré les surveillances des membres des organisations anticoloniales, ces
activistes s’efforçaient sans arrêt à réaliser leurs buts d’égalité. Quoiqu’ils aient travaillé
souvent en conjonction avec le PC, ses activistes devaient encore surmonter des obstacles
spécifiques aux sujets coloniaux sans l’aide de PC.

Paris comme la tête d’empire
Quoique les activistes aient plus de droits dans la métropole, l’Empire y avait
aussi plus de présence.71 Après la première guerre mondiale, le gouvernement français
avait peur des anciens soldats restés à Paris.72 Beaucoup de vétérans y sont restés et par
conséquent, le gouvernement français a répondu. À partir des années vingt et pendant les
années trente, le gouvernement français a surveillé les sujets coloniaux dans la
métropole.73 Le gouvernement français considérait ces sujets comme une menace parce
qu’ils utilisaient des droits qui étaient accessibles à la metropole, droits qui avaient été
refusés auparavant aux sujets coloniaux. En accédant à ces droits, ces activistes
affirmaient leurs masculinités, prouvant qu’ils méritaient ces droits, et, par la suite,
l’autonomie dans les colonies.
Beaucoup de sections différentes dans le gouvernement travaillaient ensemble
pour accomplir cette surveillance. La Sureté Générale Française, ou la police nationale, a
enrôlé l’aide des autres divisions du gouvernement en 1923 comme le Service de
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Contrôle et Assistance en France des Indigènes des Colonies (CAI), une division de la
Ministère des Colonies.74 Le but officiel de ces organisations était « native surveillance
and assistance, » mais la plupart des activités étaient la surveillance.75 À Paris, le
gouvernement pouvait suivre assez facilement les activistes dont il avait peur. Paris, à
cause de sa position comme destination et de son multiculturalisme inhérent, facilitait la
surveillance des sujets coloniaux. Ces organisations recrutaient des agents au sein des
organisations coloniales, comme l’homme Agent Joé, un indicateur. Agent Joé, comme
bon nombre d’autres indicateurs, était membre de la Ligue de la Défense de la Race
Nègre (LDRN), raison pour laquelle il avait été recruté en premier lieu. Avec sa position
dans la LDRN, Agent Joé faisait des comptes-rendus sur les activités de LDRN et des
membres particuliers contre-rendus qu’il rapportait au gouvernement français. La LDRN
n’était pas la seule victime. Le gouvernement français s’est infiltré dans la plupart des
grands groupes anticoloniaux, comme la LDRN, l’UTN et des journaux anticoloniaux,
comme La Dépêche Africaine.76
Le recrutement des membres et des personnes coloniales créait des tensions dans
la communauté coloniale.77 Les membres des institutions ne savaient pas à qui ils
pouvaient faire confiance, ainsi il y a eu beaucoup de méfiance chez les membres.
Malgré cette incertitude, et d’autres obstacles à Paris, la plupart des organisations antiimpérialistes et des activistes de la négritude habitaient à Paris.78 Paris comptait une
grande population de sujets coloniaux, une atmosphère intellectuelle et accès à une
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multitude d’occasions, déjà mentionnées, et ainsi, ils y sont restés et sont devenus plus
nombreux.
Mais, ces activistes anticoloniaux affrontaient aussi d’autres obstacles, comme la
censure du gouvernement français.79 La censure forçait les écrivains à changer leurs
articles, et à réécrire des articles particulièrement anticoloniaux. Cette censure limitait
aussi la circulation des journaux aux colonies (mais les journaux étaient plus populaires
en France à cause de leur niveau intellectuel).80 Les poètes contournaient cette censure
parce que la poésie était plus difficile à déchiffrer, ce qui permettait la publication de
recueils de poésie, bien que la poésie soit plus populaire en France que dans les colonies.
Malheureusement, les obstacles de censure n’étaient pas la seule entrave que les
activistes devaient affronter et d’autres obstacles étaient moins tangibles.
En 1931, la France rappelait à tout le monde sa position comme un grand empire
avec l’Exposition Coloniale. Des millions de gens, la plupart des Européens y ont
assisté.81 Quoique les sujets coloniaux soient invités à « break the colonial barrier »
l’exposition renforçait plus qu’il ne détruisait les stéréotypes, rehaussant la fascination
française avec l’exotisme.82 L’exposition avait de petits villages où des « natives »
restaient, comme un zoo humain, ce qui réaffirmait les stéréotypes des sujets coloniaux.
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Dans l’exposition, un conseil des Européens classait les races, ce qui réaffirmait le
racisme scientifique et l’idée d’empire.83
Hubert Lyautey, un ancien combattant et « colonial pioneer, » servait comme la
tête de l’exposition.84 Il pensait aussi que l’exposition exposerait le Parti Communiste,
démontrerait ses motivations inavouées.85 Afin de désamorcer le conflit, à l’entrée de
l’exposition les officiers du gouvernement français recevaient l’ordre de « contrôler » les
visiteurs. Les membres des organisations anticoloniales devaient trouver d’autres façons
d’entrer dans l’exposition. En fait, Agent Joé, un indicateur pour le gouvernement
français, en été mis en détention après avoir essayé d’entrer dans l’exposition.86 Il n’était
pas la seule personne que la police ait appréhendée à l’exposition ; la police suivait
Kouyaté et d’autres membres de la LDRN, ne leur accordait pas accès à l’exposition. Les
membres qui entraient dans l’exposition étaient scrutés par leurs collègues qui pensaient
qu’ils étaient peut-être des mouchards du gouvernement français.87
Non seulement l’exposition privait les sujets coloniaux de leurs masculinités
mais, leur refusait accès. En réponse à l’exposition coloniale, des groupes antiimpérialistes ont monté une contre exposition, avec des publicités dans Le Cri des
Nègres, un journal de l’UTN, une organisation dominée par les hommes. Ces publicités
contenaient un titre mystérieux en grosses lettres, « La Vérité sur les Colonies… » en vue
d’attirer la présence des autres.88 Il y avait aussi un article intitulé « Ce que l’on ne
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montre pas à l’Exposition Colonial de Vincennes. »89 L’article encourageait tous les
« nègres » à visiter l’exposition anticoloniale et soutenir leur camarades.90 La contreexposition permettait à ces activistes de redéfinir leur masculinité dans une façon plus
accessible. Dans son exposition ils ont crée un environnement où ils pouvaient exprimer
leurs masculinités. Mais l’exposition était aussi une forme d’activisme – pour exposer
publiquement les secrets de l’empire français et l’oppression dans les colonies.
Cette forme d’activisme était financée en partie par le Parti Communiste.91 Le
communisme est naturellement contre l’empire, comme l’ont théorisé Marx et Engels
dans The Communist Manifesto, « the theory of the communists may be summed up in
the single sentence : Abolition of private property. »92 L’empire accumulait
naturellement la propriété, particulièrement l’empire européen qui était fondé aussi sur la
supériorité raciale. Le mouvement de la négritude cherchait l’effondrement de cet
empire, un but similaire du PC. Mais le mouvement de la négritude avait aussi d’autres
buts comme la renaissance culturelle, qu’ils trouvaient plus importante au
commencement du mouvement.
Senghor partageait ces vues dans sa poésie quand il a décrit ses vues de Paris, et
la France comme Empire dans sa poésie. La plupart de ses expressions de Paris sont
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venus plus tard dans sa poésie, comme dans le poème, « Neige sur Paris, » qu’il a écrit en
1945 mais qui reflète ses vues des années trente.93 Senghor utilise des juxtapositions
entre l’Afrique et la France ; Senghor utilise Paris comme le point central de son poème
parce que Paris était le cœur de l’Empire Français. Dans son poème « Neige sur Paris »,
la neige couvre tout Paris, laissant la ville dans le froid : « Vous l’avez purifié par le froid
incorruptible/par la mort blanche, » le contraire de l’Afrique qui est toujours chaude et
sans neige.94 La neige offre « la mort blanche », ce qui suggère que la civilisation
européenne est morte. La neige représente la paix : « la neige de votre Paix au monde »,
la France se détruit à cause de sa violence, la guerre et le colonialisme. Ce contraste est
un peu ironique parce que les Français utilisaient la violence pour dominer les colonisés
comme en Afrique, et maintenant cette violence détruit la France. Ainsi, par contraste, si
la France est violente, l’Afrique est calme et pure. Le narrateur note que Dieu y a envoyé
la neige, un peu comme le déluge de Noé qui a détruit le monde parce que le monde était
corrompu et maléfique. Ainsi, Dieu doit le châtier, et la colonisation aussi.
Dans les années trente, France était un empire fier, un fait qu’elle signalait avec
ses colonies, l’exposition coloniale et les différences de statut entre sujets et citoyens. À
Paris, ces différences s’entouraient les sujets coloniaux, servant comme un rappel
constant de leur infériorité. Mais pour Paris elle-même, ces sujets servaient aussi comme
un rappel des peuples opprimés, prêts à réclamer leurs droits, y compris leur masculinité
avec l’aide du PC.
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Conclusion
Paris, ville de lumière, capitale française, dans les années trente, est devenu un
lieu de résistance. Paris a suscité le feu de la résistance déjà présente dans la mentalité de
ces penseurs anticoloniaux. Paris permettait simplement à ces activistes de promulguer
mieux leurs formes d’activisme, et de temps en temps profiter de nouvelles occasions
d’agir contre l’empire. Sa position comme la tête du gouvernement et de l’empire
fournissait des occasions spécifiques et inhérentes à cette ville.
Ces stéréotypes des noirs comme Josephine Baker en conjonction avec la
visibilité raciale permettait aux agents du gouvernement français de suivre ces activistes
anticoloniaux plus facilement. Mais, malgré cet avantage français, les activistes de la
négritude comme l’UTN utilisaient aussi les mêmes structures de recruter d’autres
individus. Ces attentes suivaient les sujets coloniaux partout à Paris, malgré le
multiculturalisme. Ce multiculturalisme donnait à ces activistes un espace intellectuel et
culturel où ils pouvaient exprimer et peaufiner leurs idées.
Ces circonstances ont créé une atmosphère dans laquelle la négritude a prospéré.
Or, Paris fournissait aussi l’espace dans lequel les activistes du mouvement de la
négritude pouvaient utiliser le communisme et leurs versions de masculinité à leur
avantage, ce que nous voyons dans les journaux, la poésie, et les actions des groupes
anticoloniaux.
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Chapter Six: Conclusion
Chapitre Six: Conclusion
The activists of the negritude movement, whether they were poets, political
activists, or union members, all used communism and their own masculinity as tools to
reject the assimilation thrust upon them. An important part of any activism is the
recruitment of other members, members who will vigilantly fight for the cause. In the
negritude movement, leaders used propaganda, public speeches, newspapers and public
conferences to recruit new members, though these methods varied in success with respect
to both ease and the number of recruits. Nevertheless, throughout these recruitment
attempts, regardless of who preformed the recruitment, the same frameworks of
masculinity and communism were used. This is particularly apparent in Figure 3, shown
below. This image is an example of the propaganda distributed among potential
members and members alike on the streets of Paris. The use of propaganda, as
mentioned in chapter four, was a favorite tool of groups to recruit members, particularly
the Ligue de la Défense de la Race Nègre, (LDRN). The LDRN distributed many flyers
throughout Paris, Figure 3, an example of this propaganda, reveals masculine and
communist ideologies that the LDRN used to advance its goals.
In 1931, the LDRN distributed flyers received from the Soviet Union, which they
helped create, at their meetings. These flyers (see Figure 3) featured a hypermasculinized
black male, wearing worker’s clothes, ripping apart the chains that bind him. These
chains represent both capitalism and imperialism, which these activists strove against.
The chains bridge the divide between Africa and the United States, especially “DIXIE,” a
reference to Jim Crow laws in the South. The image fails to depict the rest of the world,
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most notably, Europe. These chains show that the struggle against both capitalism and
imperialism bridges the continental divide. The man featured is an idealized man that the
LDRN, in collaboration with the Communist Party, created as a goal of masculinity for
their members to reach. This depiction allows the group as a whole as well as individuals
who strive to meet this expectation to claim their masculinity. As Tosh asserts in his
theory on masculinity, this idealized masculinity sets an example for men to attempt to
reach within a group setting.1 This image, which further rejected the French colonial
ideal of the weak assimilated man and thus, these activists who idealized or strove
towards this expectation also rejected assimilation.
Figure 3

Source: Centre des archives d’Outre-mer (Hereafter CAOM), Service de Liaison
avec les Originaires des Territoires Français d’Outre-mer (Hereafter, SLOTFOM),
III/111, January 23, 1931.
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The chains depicted are specifically significant for they are used as a metaphor in
The Communist Manifesto; Marx and Engels conclude their theory with: “The proletariat
have nothing to lose but their chains. They have a world to win./WORKERS OF ALL
COUNTRIES UNITE!”2 This memorable line no doubt influenced this piece of
propaganda, inspiring the use of chains in the drawing. The chains in the context of
communism have a greater symbolic influence, for they not only represent the chains of
society but the spirit of the revolution as outlined in The Communist Manifesto. Chains
are significant to Marxists for they were the tools of industry. When Marx and Engels
wrote their theory, the Industrial Revolution had taken a hold of Europe, and many of
these new machines used chains to function. Thus breaking of chains was not only
breaking free from capitalism, but also the oppressing work of industrialization. For
blacks, the chains also were a reference to slavery, historical fact still remnant in the
racism of the time.
This particular poster encapsulates both ideals of masculinity and communism.
The male depicted in the image is wearing overalls, the traditional worker’s clothes,
rather than the “smoking” worn by the French bourgeois. By dressing the man in this
manner, the artist intentionally draws a parallel to other workers who also wear the same
clothes while at the same time, distancing the man depicted from the French bourgeois
masculinity. This distance rejects the French form of masculinity, instead favoring the
black masculinity shown in the image, an easier masculinity for these black activists to
attain.
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The target of propaganda is clear with the bold, capitalized headline
“L’OUVRIER NÈGRE.” By using the more politically charged term “nègre,”
discussed in chapter four, and the term “ouvrier” rather than “hommes” to refer to
workers, often laborers, the title itself identifies its audience as black male workers. The
term “ouvrier” rather than “travailleur” indicates a manual labor worker, often referred to
as the proletariat by communists. The notes underneath the image also outline the
distribution of this propaganda. The address listed is in Moscow, a direct connection to
the Communist Party proper, which originated in Russia. The six names form a list, each
with a specific task against imperialism. The first goal listed is to recruit members in
capitalist countries to join their cause, while the second and third specify “travailleurs
nègres.” These notes also specifically reference the “prolétarist,” a key part of the Soviet
mission.
As Brod and Kaufman argue, masculinities are created with concerns of both race
and social class, and thus the references to both class and race in this propaganda
intentionally create a man that both targets members’ social class with the terms
“ouvrier,” “travailleurs,” and “prolétariste” as well as race with the depiction of a black
man.3 This appeal to workers is standard of the communist propaganda of the time. By
targeting workers rather than intellectuals, communists sought to bring about a revolution
by enticing the lower classes, such as workers, to rise up against the bourgeois. This
rejection of the bourgeois, a French term and concept, also rejects the French standard for
masculinity and assimilation, instead favoring the masculinity of black laborers as an
ideal masculinity.
3
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The themes this flyer displays also highlight the global connections communism
sought. The hyper-masculinized man is breaking the chains of bondage that cover both
Africa and the United States. This bondage only covers Africa and the “United States of
DIXIE,” showing the importance of these regions for both communist and black
nationalist movements. The use of the term “DIXIE” is a reference to the American
South, where blacks were constantly emasculated and mistreated, such as lynching, due
to the Jim Crow laws in place. This reference draws attention to the universal oppression
and struggle of the black man, calling other members of the black diaspora to support
each other against this type of violence.
The cartography of the map also highlights the Antilles, creating a bridge between
Africa and the United States. These three regions, the United States, Africa and the
Antilles host a large African diaspora population. Thus, the connection between the three
alludes to the Panafricanist beliefs the LDRN supported as well as the internationalist
connections the Communist Party itself sought. The Antilles form a bridge between
Africa and the American South as well as Caribbean colonies, a reference to the middle
passage, where millions of slaves died in transport from Africa to slave plantations in the
Americas. This universal allusion to slavery reminds the viewer of the suffering of the
African peoples, a fate which must never be repeated.
The man is hyper-masculinized; his muscles bulge underneath his overalls and his
hands form fists around the chains he breaks free from. The bulging muscles, though
impossible to attain, give the male members an ideal to strive towards, both literally and
metaphorically. These men want to rip apart themselves the chains of colonialism in
favor of communism. This hyper-masculinization sets the goal for the activists who view
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this propaganda. This degree of hyper-masculinization, although impossible, gave the
LDRN members a collective goal of masculinization that they could individually seek to
attain. This group idea of masculinization, described by Cheng, allows individuals to
more easily gain their own masculinity when they are in a group, for the group considers
itself superior to other forms of masculinity.4
The man in the image is larger than the earth; in fact he towers over it. This
intentional misappropriation of size emphasizes the unity of the African diaspora: united,
they are bigger than the world. The chains themselves seem to cover the world, another
emphasis on the importance of global unity. This placement emphasizes the ideas of
panafricanism and communism, both which were concerned with the unity of black and
the proletariat respectively. The man’s expression portrays determination, as if it is his
mental effort as well as his bulging muscles that rip the chains that bind him.
This image claims the power of black masculinity, rejecting the French version of
masculinity. The hyper-masculinized man exudes power over the world, even breaking
free from the chains that once confined him. This power is what both the black activists
and the communists strove towards, a type of hegemonic masculinity that was distinctly
different from the colonizer’s masculinity. Through this image, these black activists
claimed their masculinity while simultaneously rejecting the French version, placing their
own masculinity at the forefront. This change of values in regards to masculinity allowed
these activists more easily reach an accepted form of masculinity, making their relation to
the communists, which helped define this version of masculinity, more amicable.
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This image rejects the assimilation the negritude movement sought to eradicate.
The artist offered black men not only an ideal masculinity to strive towards, but
encouraged the men themselves to take action, not only by the overall message itself but
also by the violent depiction of ripping the chains. This image challenges its viewers to
fight themselves against assimilation and other oppressive systems such as colonialism.
By drawing upon race, masculinity and communism, this propaganda fulfilled the goals
of the negritude movement by joining its struggle to combat French assimilation.
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Jack discusses assimilation and the rejection of French culture in this work. She also
discusses the surrealist movement that preceded negritude and the surrealist influences
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this gives broad explanations of important black movements, due to the impossibility of
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Unemployed in France, 1931–1932." French History 16, no. 4: 441-468.
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In his work Robinson discusses the role of Marxism in British anti-imperialist struggles,
focusing on activists such as CLR James and George Padmore. Though this work is
filled with crucial information and important shared themes, Robinson’s focus on the
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This book discusses the relationship between the colonized and the colonizers, and the
writings of liberation amongst French empirical subjects. Taoua describes the methods
of change among these activists and writers. The second chapter, the most relevant
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Vaillant, Janet G.. Black, French, and African: A Life of Léopold Sédar Senghor.
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Warner, Keith Q, editor. Critical Perspectives on Léon-Gontran Damas. Washington,
DC: Three Continents Press, 1988.
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Company, 1994.
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Between the Two World Wars. Chicago: University Of Chicago Press, 2005.
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Wilks, Jennifer M. Race, Gender, & Comparative Black Modernism: Suzanne
Lacascade, Marita Bonner, Suzanne Césaire, and Dorothy West. Baton Rouge:
Louisiana State University Press, 2008.
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Caribbean negritude writers, Suzanne Césaire and Suzanne Lascascade. She analyzes
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Willard, Claude. Socialisme et Communisme Français. Paris: Armand Colin, 1967.
Dans ce travail, Willard analyse l’évolution du communisme et socialisme Française dans
le 20ème siècle, mettant un accent sur les changes dans la partie soi-même, comme le
croissance et déclin d’adhésion et comment les circonstances historiques affectait le
partie, comme la fascisme, WWI et l’invasion d’Éthiopie.
Woollacott, Angela. Gender and Empire. New York: Palgrave Macmillan, 2006.
Like Levine, Woollacott focuses on the British Empire, however, she discusses both
masculinities and feminities in the Empire. Although most of her work focuses on
women living in the British Empire, she does dedicate a chapter to the formulation of
masculinities among both white British boys as well as colonized natives. Though this
work focuses on the British Empire, rather than the French Empire, its concepts can be
applied to Imperialist states.
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Appendix A: Poetry
Appendix A: La poèsie
Damas, Léon. Pigments. Paris: Presence Africaine, 1972.
“Hoquet,” 33-36.
HOQUET
Pour Vashti et Mercer Cook
Et j’ai beau avaler sept gorgées d’eau
trois à quatre fois par vignt-quatre heures
me revient mon enfance
dans un hoquet secouant
mon instinct
tel le flic le voyou
Désastre
parlez-moi du désastre
parlez-m’en
Ma mère voulant d’un fils très bonnes manières à la table
Les mains sur la table
le pain ne se coupe pas
le pain se rompt
le pain ne se gaspille pas
le pain de Dieu
le pain de la sueur de front de votre Père
le pain du pain
Un os se mange avec mesure et discrétion
un estomac doit être sociable
et tout estomac sociable
se passe de rots
une fourchette n’est pas un cure-dents
défense de se moucher
au su
au vu de tout le monde
et puis tenez-vous droit
un nez bien élevé
ne balaye pas l’assiette
Et puis et puis
Et puis au nom du Père
du fils
du Saint-Esprit
à la fin de chaque repas
Et puis et puis
et puis désastre
parlez-moi du désastre
parlez-m’en
Ma mère voulant d’un fils mémorandum
Si votre leçon d’histoire n’est pas sue
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vous n’irez pas à la messe
dimanche
avec vos effets des dimanches
Cet enfant sera la honte de notre nom
cet enfant sera notre nom de Dieu
Taisez-vous
Vous ai-je ou non di qu ‘il vous fallait parler
[français
le français de France
le français du français
le français français
Désastre
parlez-moi du désastre
parlez-m’en
Ma Mère voulant d’un fils
Fils de sa mère
Vous n’avez pas salué voisine
Encore vos chaussures de sales
Et que je vous y reprenne dans la rue
Sur l’herbe ou la Savane
à l’ombre du Monument aux Morts
à jouer
à vous ébattre avec Untel
avec Untel qui n’a pas reçu le baptême
Désastre
parlez-moi du désastre
parlez-m’en
Ma Mère voulant d’un fils très do
très ré
très mi
très fa
très sol
très la
très si
très do
ré-mi-fa
sol-la-si
do
Il m’est revenu que vous n’étiez encore pas
à votre leçon de vi-o-lon
Un banjo
vous dîtes un banjo
comment dîtes-vous
un banjo
vous dîtes bien
un banjo
Non monsieur
Vous saurez qu’on ne souffre chez nous
ni ban
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ni jo
ni gui
ni tare
les mulâtres ne font pas ça
laissez donc ça aux nègres

“Solde,” 39-40.
SOLDE
Pour Aimé Césaire
J’ai l’impression d’être ridicule
dans leurs souliers
dans leur smoking
dans leur plastron
dans leur faux-col
dans leur monocle
dans leur melon
J’ai l’impression d’être ridicule
avec mes orteils qui ne sont pas faits
pour transpirer du matin jusqu’au soir qui déshabille
avec l’emmaillotage qui m’affaiblit les membres
et enlève à mon corps sa beauté de cache-sexe
J’ai l’impression d’être ridicule
avec mon cou en cheminée d’usine
avec ces maux de tête qui cessent
chaque fois que je salue quelqu’un
J’ai l’impression d’être ridicule
dans leurs salons
dans leurs manières
dans leurs courbettes
dans leur multiple besoin de singeries
J’ai l’impression d’être ridicule
avec tout ce qu’ils racontent
jusqu’à ce qu’ils vous servent l’après-midi
un peu d’eau chaude
et des gâteaux enrhumés
J’ai l’impression d’être ridicule
avec les théories qu’ils assaisonnent
au goût de leurs besoins
de leurs passions
de leurs instincts ouverts la nuit
en forme de paillasson
J’ai l’impression d’être ridicule
parmi eux complice
parmi eux souteneur
parmi eux égorgeur
les mains effroyablement rouges
du sang de leur ci-vi-li-sa-tion
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“Si Souvent,” 47.
SI SOUVENT
Si souvent mon sentiment de race m’effraie
autant qu’un chien aboyant la nuit
une mort prochaine
quelconque
je me sens prêt à écumer toujours de rage contre ce qui m’entoure
contre ce qui m’empêche
à jamais d’être
un homme
Et rien
rien ne saurait autant calmer ma haine
qu’une belle mare
de sang
faite
de ces coutelas tranchants
qui mettent à nu
les mornes à rhum

“S.O.S.,” 49-50.
S.O.S.
A ce moment-là seul
comprendrez-vous donc tous
quand leur viendra l’idée
bientôt cette idée leur viendra
de vouloir vous en bouffer du nègre
à la manière d’Hitler
bouffant du juif
sept jours fascistes
sur
sept
A ce moment-là seul
comprendrez-vous donc tous
quand leur supériorité
s’étalera
d’un bout à l’autre de leurs boulevards
et qu’alors
vous les verrez
vraiment tout se permettre
ne plus se contenter de rire avec l’index inquiet
de voir passer un nègre
mais
froidement matraquer
mais
froidement descendre
mais froidement étendre
mais froidement
matraquer
descendre
étendre
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et
couper leur sexe aux nègres
pour en faire des bougies pour leurs églises

“Pour Sur,” 51.
POUR SUR
Pour sûr j’en aurai
marre
sans même attendre
qu’elles prennent
les choses
l’allure
d’un camembert bien fait
Alors
je vous mettrai les pieds dans le plat
ou bien tout simplement
la main au collet
de tout ce qui m’emmerde en gros caractères
colonisation
civilisation
assimilation
et la suite
En attendant
vous m’entendrez souvent
claquer la porte

“Et Caetera,” 77-78.
ET CÆTERA
Aux Anciens Combattants Sénégalais
aux Futurs Combattants Sénégalais
à tout ce que le Sénégal peut accoucher
de combattants sénégalais futurs anciens
de quoi-je-me-mêle futurs anciens
de mercenaires futurs anciens
de pensionnés
de galonnés
de décorés
de décavés
de grands blessés
de mutilés
de calcinés
de gangrenés
de gueules cassées
de bras coupés
d’intoxiqués
et patati et patata
et cætera futurs anciens
Moi
je leur dis merde
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et d’autres choses encore
Moi je leur demande
de remiser les
coupe-coupe
les accès de sadisme
le sentiment
la sensation
de saletés
de malpropretés à faire
Moi je leur demande
de taire le besoin qu’ils ressentent
de piller
de voler
de violer
de souiller à nouveau les bords antiques
du Rhin
Moi je leur demande
de commencer par envahir le Sénégal
Moi je leur demande
de foutre aux « Boches » la
[paix
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Senghor, Léopold Sédar, and Melvin Dixon. The Collected Poetry. Charlottesville:
University Press of Virginia, 1991.
“Femme Noire,” 270-271.
FEMME NOIRE
Femme nue, femme noire,
Vêtue de ta couleur qui est vie, de ta forme qui est beauté !
J’ai grandi à ton ombre la douceur de tes mains bandait mes yeux.
Et voilà qu’au cœur de l’Été et de Midi, je te découvre, Terre promise, du haut d’un haut col calciné
Et ta beauté me foudroie en plein cœur, comme l’éclair d’un aigle.
Femme nue, femme obscure
Fruit mût à la chair ferme, sombres extases du vin noir, bouche qui fais lyrique ma bouche
Savane aux horizons purs, savane qui frémis aux caresses ferventes du Vent d’Est
Tamtam sculpté, tamtam tendu qui grondes sous les doigts du vainqueur
Ta vois grave de contralto est le chant spirituel de l’Aimée.
Femme nue, femme obscure
Huile que ne ride nul souffle, huile calme aux flancs de l’athlète, aux flancs des princes du Mali
Gazelle aux attaches célestes, les perles sont étoiles sur la nuit de ta peau
Délices des jeux de l’esprit, les reflets de l’or rouge sur ta peau qui se moire
A l’ombre de ta chevelure, s’éclaire mon angoisse aux soleils prochains de tes yeux.
Femme nue, femme obscure
Je chante ta beauté qui passe, forme que je fixe dans l’Éternel
Avant que le Destin jaloux ne te réduise en cendres pour nourrir les racines de la vie.

“Neige sur Paris,” 275-277.
NEIGE SUR PARIS
Seigneur, vous avez visité Paris par ce jour de votre naissance
Parce qu’il devenait mesquin et mauvais
Vous l’avez purifié par le froid incorruptible
Par la mort blanche.
Ce matin, jusqu’aux cheminées d’usine qui chantent à l’unisson
Arborant des draps blancs
– « Paix aux Hommes de bonne volonté ! »
Seigneur, vous avez proposé la neige de votre Paix au monde divisé à l’Europe divisée
A l’Espagne déchirée
Et le Rebelle juif et catholique a tiré ses mille quatre cents canons contre les montagnes de votre Paix
Seigneur, j’ai accepté votre froid blanc qui brûle plus que le sel.
Voici que mon cœur fond comme neige sous le soleil.
J’oublie
Les mains blanches qui tirèrent les coups de fusils qui croulèrent les empires
Les mains sûres qui m’ont livré à la solitude à la haine
Les mains blanches qui abattirent la forêt de rôniers qui dominait l’Afrique, au centre de l’Afrique
Droits et durs les Saras beaux comme les premiers hommes qui sortirent de vos mains brunes.
Elles abattirent la forêt d’Afrique pour sauver la Civilisation, parce qu’on manquait de matière première
humaine.
Seigneur, je ne sortirai pas ma réserve de haine, je le said, pour les diplomates qui montrent leurs canines
longues
Et qui demain troqueront la chair noire.
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Mon cœur, Seigneur, s’est fondu comme neige sur les toits de Paris
Au soleil de votre douceur.
Il est doux à mes ennemis, à mes frères aux mains blanches sans neige
A cause aussi des mains de rosée, le soir, le long de mes joues brûlantes.

“Poème Liminaire, “ 309-310.
POEME LIMINAIRE
À L-G Damas
Vous Tirailleurs Sénégalais, mes frères noirs à la main chaude sous la glace et la mort
Qui pourra vous chanter si ce n’est votre frère d’armes, votre frère de sang ?
Je ne laisserai pas la parole aux ministres, et pas aux généraux
Je ne laisserai pas – non ! – les louanges de mépris vous enterrer furtivement.
Vous n’êtes pas des pauvres aux poches vides sans honneur
Mais je déchirerai les rires banania sur tous les murs de France.
Car les poètes chantaient les fleurs artificielles des nuits de Montparnasse
Ils chantaient la nonchalance des chalands sur les canaux de moire et de simarre
Ils chantaient le désespoir distingué des poètes tuberculeux
Car les poètes chantaient les rêves des clochards sous l’élégance des ponts blancs
Ah ! ne dites pas que je n’aime pas la France – je ne suis pas la France, je le sais –
Je sais que ce peuple de feu, chaque fois qu’il a libéré ses mains
A écrit la fraternité sur la première page de ses monuments
Qu’il a distribué la faim de l’esprit comme de la liberté
A tous les peuples de la terre conviés solennellement au festin catholique.
Ah ! ne suis-je pas assez divisé ? Et pourquoi cette bombe
Dans le jardin si patiemment gagné sur les épines de la brousse ?
Pourquoi cette bombe sur la maison édifiée pierre à pierre ?
Pardonne-moi, Sira-Badral, pardonne étoile du Sud de mon sang
Pardonne à ton petit-neveu s’il a lancé sa lance pour les seize sons du sorong.
Notre noblesse nouvell est non de dominer notre peuple, mais d’être son rythme et son cœur
Non de paître les terres, mais comme le grain de millet de pourrir dans la terre
Non d’être la tête du peuple, mais bien sa bouche et sa trompette.
Qui pourra vous chanter si ce n’est votre frère d’armes, votre frère de sang
Vos Tirailleurs Sénégalais, mes frères noirs à la main chaude, couchés sous la glace et la mort ?
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“A l’appel de la race de Saba,” 311-316.
ETHIOPIE
A L’APPEL DE LA RACE DE SABA
(guimm pour deux koras)
A Pierre Achille
Mère sois bénie !
J’entends ta vois quand je suis livré au silence sournois de cette nuit d’Europe
Prisonnier de mes draps blancs et froids bien tirés, de toutes les angoisses qui m’embarrassent
inextricablement
Quand fond sur moi, milan soudain, l’aigre panique des feuilles jaunes
Ou celle des guerriers noirs au tonnerre de la tornade des tanks
Et tombe leur chef avec un grand cri, dans une grande giration de tout le corps.
Mère, oh ! j’entends ta voix courroucée.
Voilà tes yeux courroucés et rouges qui incendient nuit et brousse noire comme au jour jadis de mes fugues
–Je ne pouvais rester sourd à l’innocence des conques, des fontaines et des mirages sur les tanns
Et tremblait ton menton sous tes lèvres gonflées et tordues.
II
Mère sois bénie !
Je me rappelle les jours de mes pères, les soirs de Dyilôr
Cette lumière d’outre-ciel des nuits sur la terre douce au soir.
Je suis sur les marches de la demeure profonde obscurément.
Mes frères et mes sœurs serrent contre mon cœur leur chaleur nombreuse de poussins.
Je repose la tête sur les genoux de ma nourrice Ngâ, de Ngâ la poétesse
Ma tête mélodieuse des chansons lointaines de Koumba l’Orpheline.
Au milieu de la cour, le ficus solitaire
Et devisent à son ombre lunaire les épouses de l’Homme de leurs voix graves et profondes comme leurs
yeux et les fontaines nocturnes de Fimla.
Et mon père étendu sur des nattes paisibles, mais grand mais fort mais beau
Homme du Royaume de Sine, tandis qu’alentour sur les koras, voix héroïques, les griots font danser leurs
doigts de fougue
Tandis qu’au loin monte, houleuse de senteurs fortes et chaudes, la rumeur classique de cent troupeaux.
III
Mère sois bénie !
Je ne souffle pas le vent d’Est sur ces images pieuses comme sur le sable des pistes.
Tu ne m’entends pas quand je t’entends, telle la mère anxieuse qui oublie de presser le bouton du téléphone
Mais je n’efface les pas de mes pères ni des pères de mes pères dans ma tête ouverte à vents et pillards du
Nord.
Mère, respire dans cette chambre peuplée de Latins et de Grecs l’odeur des victimes vespérales de mon
cœur.
Qu’ils m’accordent, les génies protecteurs, que mon sang ne s’affadisse pas comme un assimilé comme un
civilisé.
J’offre un poulet sans tache, debout près de l’Aîné, bien que tard venu, afin quavant l’eau crémeuse et la
bière de mil
Gicle jusqu’à moi et sur mes lèvres charnelles le sang chaud salé du taureau dans la force de l’âge, dans la
plénitude de sa graisse.
IV
Mère sois bénie !
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Nos aubes que saignent les jours proconsulaires, deux générations d’hommes et bien plus, n’ont-elles pas
coloré tes yeux comme solennellement les hautes herbes dans le carnage des hautes flammes.
Mère, tu pleures le transfuge à l’heure de faiblesse qui précède le sommeil, que l’on a verrouillé les portes
et qu’aboient les chiens jeunes aux Esprits
Depuis une neuvaine d’années ; et moi ton fils, je médite je forge ma bouche vaste retentissante pour l’écho
et la trompette de libération
Dans l’ombre, Mère – mes yeux prématurément se sont faits vieux – dans le silence et le brouillard sans
odeur ni couleur
Comme le dernier forgeron. Ni maîtres désormais ni esclaves ni guelwars ni griots de griot
Rien que la lisse et virile camaraderie des combats, et que me soit égal le fils du captif, que me soient
copains le Maure et le Targui congénitalement ennemis.
Car le cri montagnard du Ras Desta a traversé l’Afrique de part en part, comme une épée longue et sûre
dans l’avilissement de ses reins.
Il a dominé la rage trépignante crépitante des mitrailleuses défié les avions des marchands
Et voici qu’un long gémissement, plus désolé qu’un long pleur de mère aux funérailles d’un jeune homme
Sourd des mines là-bas, dans l’extrême Sud.
V
Mère, sois bénie !
J’ai vu –dans le sommeil léger de quelle aube gazouillée ? – le jour de libération.
C’était un jour pavoisé de lumière claquante, comme de drapeaux et d’oriflammes aux hautes couleurs.
Nous étions là tous réunis, mes camarades les forts en thème et moi, tels aux premiers jours de guerre les
nationaux débarqués de l’étranger
Et mes premiers camarades de jeu, et d’autres et d’autres encore que je ne connaissais même pas de visage,
que je reconnaissais à la fièvre de leur regard.
Pour le dernier assaut contre les Conseils d’administration qui gouvernent les gouverneurs des colonies.
Comme aux dernières minutes avant l’attaque – les cartouchières sont bien garnies, le coup de pinard
avalé ; les musulmans ont du lait et tous les grigris de leur foi.
La mort nous attend peut-être sur la colline ; la vie y pousse sur la mort dans le soleil chantant
Et la victoire ; sur la colline à l’air pur où les banquiers bedonnants ont bâti leurs villas, blanches et roses
Loin des faubourgs, loin des misères des quartiers indigènes.
VI
Mère, sois bénie !
Reconnais ton fils parmi ses camarades comme autrefois ton champion, Kor-Sanou ! parmi les athlètes
antagonistes
A son nez fort et à la délicatesse de ses attaches.
En avant ! Et que ne soit pas le paean poussé ô Pindare ! mais le cri de guerre hirsute et le coupe-coupe
dégaîné
Mais jaillie des cuivres de nos bouches, la Marseillaise de Valmy plus pressante que la charge d’éléphants
des gros tanks que précèdent les ombres sanglantes
La Marseillaise catholique.
Car nous sommes là tous réunis, divers de teint – il y en a qui sont couleur de café grillé, d’autres bananes
d’or et d’autres terre des rizières
Divers de traits de costume de coutumes de langue ; mais au fond des yeux la même mélopée de
souffrances à l’ombre des longs cils fiévreux
Le Cafre le Kabyle le Somali le Maure, le Fân le Fôn le Bambara le Bobo le Mandiago
Le nomade le mineur le prestataire, le paysan et l’artisan le boursier et le tirailleur
Et tous les travailleurs blancs dans la lutte fraternelle.
Voici le mineur des Asturies le docker de Liverpool le Juif chassé d’Allemagne, et Dupont et Dupuis et
tous les gars de Saint-Denis.
VII
Mère, sois bénie !
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Reconnais ton fils à l’authenticité de son regard, qui est celle de son cœur et de son lignage
Reconnais ses camarades reconnais les combattants, et salue dans le soir rouge de ta vieillesse
L’AUBE TRANSPARENTE D’UN JOUR NOUVEAU
Tours, 1936

“Mediterrané,” 316-317.
MÉDITERRANÉE
Et je redis ton nom: Dyallo!
Ta main et ma main qui s’attarde; et nos pensées se cherchèrent dans la mi-nuit de nos deux langues sœurs.
C’était en Méditerranée, nombril des races claires, bleue comme jamais océan n’ont vu mes yeux
Qui souriait de ses millions de lèvres de lumière
Tandis que dix vaisseaux de ligne inflexible, telles des bouches minces, bombardaient Almeria et
qu’éclataient
Éclaboussant de sang de cervelle les murs noirs, comme des grenades, des têtes ardentes d’enfants.
Nous parlions de l’Afrique.
Un vent tiède nous apportait son parfum plus chaud de femme noire
Ou celui que le vent souffle d’un champ de mil quand se heurtent les épis lourds et que vole au-dessus une
poussière or et brun.
Nous parlions du Fouta.
Noble était ton visage et d’ombre tes yeux et douces tes paroles d’homme
Noble devait être ta race et bien née la femme de Timbo qui te berçait le soir au rythme nocturne de la terre.
Et nous parlions du pays noir
Dans les codages le soir, si près l’un de l’autre que nos épaules s’épousaient, fraternelles l’une à l’autre.
L’Afrique vivait là, au-delà de l’œil profane du jour, sous son visage noir étoilé
Dans les cales houleuses, saturées de la rumeur inquiète que menace la tornade.
Et s’échappaient, battements de tam-tam, avec des éclats de rires ailés et des cris de cuivre dans deux cents
langues
Des bouffées de vie dense que le vent dispersait dans l’air latin
Jusqu’au pont des premières où la jeune femme, libérée des sous-préfectures et de leurs rues étroites
Libérée des dernières mesures du tango et des bras de son danseur
Rêvait, au bord du mystère, de forêts aux senteurs viriles et d’espaces qui ignorent les fleurs…
Une grosse étoile montait, la dernière, éclairant ton front lisse quand nous nous quittâmes.
Et je redis ton nom : Dyallo !
Et tu redis mon nom : Senghor !
Dakar, 1938
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